

المُفَضَّلُبْنُعْمَ

اجْ

اسم الكتاب: المفضلّ بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإمامْمة (الجزء الثاني).
الشيخ رسول كاظم عبد السادة. تأليف:
م. ثباح الدجبلي. الغلاف: الإخراج الفني: ميثم برى. الأولى.

الطبعة:
"•••1 نسخة.
الكمية:
الناشر: : ديوان الوقف الشيعي، أمانة مسجد الكوفة
والمزارات الملحقة به.
سنة الطبع: بץ \&اهـ -


جميع حقوق الطبع والنشر مغوظة لأمانة مسجد الكوفة والمزارات الملحقة به uww.masjed-alkufa.net


$$
\begin{aligned}
& \text { اءْ }
\end{aligned}
$$

## 



## الفصل الرابع

مسند
المفضل بن عمر الجعفي

بسم الثه الرحمن الرحمبم

## المقدمة

هذا هو القسم الثاني من هذه اللدراسة المخصصة لسيرة حياة المفضل ويشتمل

 الاصول الأولية لكتـب الإماممية المعتبرة والتتي عليها المعول والانـون الاستناد، حأولنـا جاهدين ان نستوفي جميع الروايات في هذا الالتجاه واعتمدنا في تقسبم ابوابـا


 الفقهية والرسائل العملية، لاسيما كــاب الشـرايع للعلامـة الخلـي، وهنـا لابـد مـن الاشارة الى امور:
اولا: قد ترد بعض الروايأت متكررة باسناد متغاير حاولنا جاهـلـين التاين التوحيد
 الكتب الاربعة(")، وبعضها تعذر ذلك فادرجنا الاسناد الاخر كما هو.
(1) الوافي هو أول الجُميع الأربعة المتأخزة الذي استخرجه المُقق الفيض الكاشـاني

 مدار عملهم في تلك الاعصار (الكافي، الفقيه، التهذيب، الالستبصار )، وقد يورد فين فيه عن



ثانيـا: لم نحـين في هـذا العمـل الروايـات الضـعيفة او المعتـبرة فــان هــا مـا مـن
 عليه في موسوعاتهم الفقههية والرجالية ومن رغب معرفة ذلك فعليه مراجعة تلك الموسوعات.
ثالثا: قد تتكرر بعض الروايات في عدة كــب مـن هـذا المسنـد حاولنـا ادراج الرواية كاملة في كتاب واقتطاع كحل الشاهد في غيره مع الاشارة الى ذلك ولك
 تناولناها في فصل سابق إلّا أننا في المسند ادرجنا وقد نتتطع من بعضها شواهد موزعة على كتـب المسند.
خامسا: ترد في بعض الاحاديث عبارات غامضـة ومعـان مستغلقة، بينّاهـا في تعليقات غختصرة مستعينين بمعاجم اللغة وشروح العلماء على كـب الحـي الحديث. سادسا: الروايات التي وردت عن المفضل في شأن علاقته مـع الاتمــة عليهم


 نرجو ان نكون قد وفقتا في عرض نتاج هـذا المحدث بعـد أن كـان متـنـاثرا أ في

و من خلال هذا المسند يظهر للباحث المتتع الدور الكبير الذي أدّاه المفضـل في اطار إثراء الحركة الفكريـة في الكوفة خاصـة واللدولـة الاسـلامية عامـة بتوفره على هـذا الكـم والنوع مـن الروايـات في المسـائل العقائديـة والفقهـية والاخخلاقيـة والثاريخية على حد سواء.
.

## المبحثٌ الاول:

## الحقيقة

## كتاب العلم

ا - في وصية المفضل بن عمـر قـال: سمعـت أبا عبد الله عليه السلام يقول:


 بعض أصحابنا (اصحابه خ ل) ، عن أبي سعيد الخيري، عن المفضل أصن بن عمر قال: قال لي أبو عبـد اللهّ عليه السـلام: اكتـب وبـث علمـك (8) في إخوانكـ، فـان مـت
(1) عدم النظر كاية عن السخط والغضب فإن من ينضب على أحد أشد الغضب لا ينظر إليه. والتزكية: المدح أي لا يقبل الي أعماله.



 السرائر، ص

النفاري.

 ص ص9 أ وقال: ولا شبهة أن كابتها في زماننا هذا واجبة).

المضضَل بن عمر، سيرته العلمبة ومسنده عند الإماميّة
فــأورث كنبـك بنــكـ، فإنـه يـأتي علـى النــاس زمــان هـرج (1) لا يأنسـون فــه إلا بكتبهم( ${ }^{(\uparrow)}$

 المفضل بن عمر، مثله( ${ }^{(+1}$.




(1) الهرج إشارة إلى زمان الغيية،



 الرضا(عليه السلام) وحكـم عليه بالجهالة، وفي بعضها:(عن أبي معبـد الخير الخيبري) بفتح







 (7) في نسخة: البتة. والثيه: الكبر والضلال والحيرة.
. الفصل الرابع: مسند المُنل بن عمر الجعفي
الغننا (العناء خ ل)، ومن ادعى سماعا من غير البـاب الثذي فتحه اللّه لخلقه، فهو مشرك(به) (1)، وذلك الباب هو الأمين المأمون على سر اللّه المكنون (ب)


 ادعى سماعا من غير الباب الذي فتحه الله فهو مشرك وذللك البـاب المأمون على سر الهّ المكنون ن(غ)
(1) (Y) تم ترد في مستدرك الوسائلر.

( ( ) (






 من الخذذ إمامأ آخر فكانْه اتّخذ إلهأ فهو مشرك وقوله(وذلك الباب الباب المأمون)(ذلك) إشارة

 الكافي: ج 7 ص ب) ).
$\qquad$
7 - عن عدة من أصحابا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه قـل في وصـية المفضـل


 محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قـالّ: قـال الصـادق


بعروة غيرنا
^ - عن محمد بن قولويه، عن سعد، عن محمـد بـن الحسـيـن بـن أبـي الخطـاب عن محمد بن سنان، عن المضضل بن عمر، أن أبا عبد الله عليه اللسلام قال للفيض


من أصحابه، فسألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن بن أعين (\&)

 بن عمر، قال: قال أبو عبد الله علهه اللسلام: خبر تدريه خير مـن عشر ترويهـ، إن


(Y) أي يقتدي بنـير الأئمـة والمخالفبن، الحر العـاملي، وسائل الشـبعة: ج YV ص
. IIV
(r) الصـدوق، صفات الشــبعة، ص r، الحـر العـملم، الفصـول المهمـة: ج ا ص
.0V7
(६) الكشي، الرجال: ج اص 1YO، الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج YV ص
．النصل الرابع：مسند المضل بن عمر الجعفي
فقيها حتى يلحن له فيعرف اللحن（1）، إن أمير المؤمنين علبه السـلام قـال على منبر



 لساخت بأهلها، ولكن الحجة يعرف الناس ولا يعرفونه، كمـا كـان يوسف يعـا يعرف
 كَانُوا بَهِ يُسْتْزَوْوْون）
－1－كنز الكراجكي：عن محمد بن أحمد بن شن شاذان، عن أبيه، عن ابن الوليد عن الصفار، عن حمهد بن زياد، عن المفضل بن عمر، عن يونس بـن بن يعقوب عـن
（1）قوله علهه السلام（حتى يلحن له）أي يتكلم معه بالرمز والايمـاء والتعريض على
 ويخفى على غيره لانك تيله بالتورية عن الواضح المُهورم．
（Y）قال الجزري：في حديث علي وذكر آخر الزمـان والفـتن تُم قـال خـير أهـل ذلك
 النامض في الناس الذي لايعرف الثر وأهله وقيل النومة بالتحريك الكـي الكثير النوم فأمـا
 السلام：مالنومة؟ قال الذي يسكت في الفتنة فلا يدو منه شئُ （


 －ヘ・を
 على جوره.
 ذكوان أجرد لا يكتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولم ولا علا عبد امتحن الله قلبه للامان




 Y ا

 فقلت: إنا نتحدث أنه يقذف في قلبه أو ينكت في اذنه. فقال: أو ذالكُ (غ).



 (Y) الز الزمر: برَ.



 هذه الور اثة إمنا هي بالتحمل مثل روائل ائل أحدنا علا عن مثله ولم يرق ذهنه إلى ألى أزيد من ذلك صدق عليه السلام ما ذكره بطريق الابهامه، وحقيقة الامر أن الطريقان فيهم واحدر.
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمغي
القعود للنـاس، واستقصى عليه أشـد الاستقصـاء حتى أنـه كـان يقـع لأحـدهم

 ألقى اللّه عز وجل في روع المنصور أن يسأل الصـادق عليه السـلام ليتحفـه بشئ








 الاختلاف يا فيض؟ فقـال لـه الفيض: إني لأجلس في حلقهـم بالكوفـة فأكاد أن أن أششك في اختلافهم في حديثهم حتى أرجمع إلى المفضل بن عمر فيوقفني(فيوفنني)

 افترض عليهم لا يريد منهم غيره، وإني احـدث أحـده أحم بالحـديث فلا يخري

 إلا وضعه الله، وما من عبد وضـع نفسه إلا رفعه اللها وشـرفه، فإذا أردت حـد الما



فعلبك بهذا الجلالس - وأومأ بيده إلى رجل من أصحابه - فسـألت أصحابنا عنه، فقالوا: زرارة بن أعين"(1).

## كتاب التوحيل

10 - عن أححمد بن هارون الفنامي رضي الله عنه، قال: حـدثنا عحمـد بـن عبـد


 يشبهه شئ وكل ما وقع في الوهم فهو بخلافه (Y).

 عن ابن حكبوب، عن صـالِ بـن حمـزة، عن أبـان، عـن أسـد (8)، عـن المفضل بـن

> (1) الججلسي، بحار الأنوار: جץ ص ד\&٪.









 (६) في نسختة: عن أبان بن أسد.
.

عمر، عن أبي عبد الله عليه اللهلام، قال: من زعـم أن الله في شـئ أو مـن شـئ أو


-IV

 بهاء الملـوكك وسـيماء الأنبياء وذلـك أنْـه أولّل مـن قـال بالبـداء المطلّـب أرسـل رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه إلى رعاتـه في إبـل قـد نــلّت لـهـ، فجمعها فأبطأ عليه فأخل بحلقة باب الكععبة وجعل يقـول:(يـاربَ أتهلـك أْلك تفعل فأمر ما بدا للك) فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله بالإبل وقلد وجّه عبـد المطّلب في كلّ طريت وين كل شعب في طلبه وجعل يصيح:(يا ربّ أتهلك ألـك إن
(1) ولازمه جسميته، تعالى عن ذلك علوا كبيرا، قوله: لكان محمولا أي محتانجا إلى








 بإعتبار وصفه الذذاتي أو العرضي ويبــت الحكـم الثاني لـه على مقتضى الحاصـل لـه

تفعل فأمر ما بدا لك) ولمّا رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أخذه فقبّله وقال:







 يقدر العباد على صفته ولا يبلغون كنه علمه ولا مبلـ عظهته، ولـبس شئ غيره،




 ألكك، أن تفعل هذا الفسـل المخصوص وهو إهلاكه أو إهالاكهـم فـأمر ما أي إذ أمر مـن








. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمغي

 ولا سماء ولا ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر الا






 محمولا (r)




 يقبل منك فتركثه أنت الذي أمرته بالمعصية (8).
 قال: حلثنا محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل، عن الحضرمي، عن المفضـل





بن عمر، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا مفضل من فكر في الله كيف كان هلك، ومن طلب الرئاسة هلك" (1).





 واستدل بأفول كل واحد منها على حدثه، وبحدثه على بحدثه، ثم أعلمه غز وجل
 سباتي تامه في كتاب النبوة والامامة.




 عن كل شئ، سبحانه وتعانلى (2).
(1) الصدوق، التوحيد، ص • (Y)
(Y) (Y) سورة البقرة ب: عצا.
(Y) الصدوق، معاني الأخبار:، ص (Y) (Y) الحور، الحر العاملي، وسائل الشُيعة: ج 11 ص
.rvy
(६) الجُلسي، البحار: ج r
.

Y- المفضل بن عمر، في كتاب الثوحيد الذي رواه عن الصادق عليه السـلام في حديث طويل قال: إن العقل يعرف الخـالثق مـن جهـة توجـب عليه الاقرار ولا يعرفه بما يوجب له الإحاطة بصفته، إغــا كلـف الْعبـاد مـن ذلـك مـا في طـاقتهم أن
 أن الملـلك لا يكلفـ رعيته أن يعلمـوا أطويـل هـو أم قصـير، أبـيض هـو أم أم أسمـر، وإنما يكلفهم الاذعان سلطانه والانتهـاء إلى أمره، إلا ترى أن رجـال لـو أتى بـاب الملكك فقال: اعرض علي نفسك حتى أتقصى معرفتك وإلا لم أسمع للك كان قـد
 متعرض لسخطه إلى أن قال: وليس شئ يمكن المخلـوق أن يعرفـه مـن الخـالق حـت معرفته غير أْنه موجـود فنـط فـإذا قلنـا كينف ومـا هـو، فمتتنـع علـم كنهـه وكهـال
 هو، وكيف هو وكذللك علمه بوجود النفس لا يوجب أن يعلم ما هي وكيـف هـي وكذللك الأمور الروحانية اللطيفة، إلى أن قال: هو كذللك أي غير معلوم مـن جهـة إذا رام العقل معرفة كنهه والإحاطة به وهو من جهة أُخرى أقرب من كل قر قريـب
 من جهة كالغامض لا يلركه أحلد وكذلك العقل أيضـاظـاهر بشـواهلده، ومستور بذاته (1)
Y
 قال: من شبه اللهّ بخلته فهو مشرك، ومن أنكر قد




## كتاب الاليليلجة

حدث بـرز بـن سـعيد النحوي بدمشـق، قال: حـدثني عـمـد بـن ابـي



 السلام: بسم الثه الرحمن الرحيم / نعمة جل قلدرها ولا وعظم شكرها وها أما بعد:



 على النعم السابغة والحجج البالغة والبلاء المحمود عند الحاصـي نعمه العظام والائه الجِسام التي أنعم بها تقريره قلوبهم بربوبيته، وأخذله ميثّاقهم


 وأنهم ليرون الدلالات الواضنحات و العانلامانـات البينات في خلقهـمه، ومـا يعـاينون من ملكوت السـماوات والارض والصنع العجيـب المتقن الـدال على الصـانع،




 الظاهر، ووجود الاشياء خلوقة بعد أن لم تكن، ثم تحولهـا من طبيعـة إلى طبيعـة،
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي








 الاول، والاصغر عن الاكبر، وأن الاشياء المختلفة والمؤتلفة والباطنة والظاهرة إلـا
 ولمس الجوارح، ثم قاد منطقه على الاصل الذي وضـي
 معرفـة ربـك الـذى تصـف قدرتـه وربوبيته، و إنــا يعـرف القلـب الاشــياء كلـهـا بالدلالات الخمس التي وصفت لكك؟ قلت: بالعقل الذي في قلبي، والدليل الذي أحتج بلج به في معرفته. قال: فأنى يكون ما تقول وأنت تعرف أن القلب لا يعرف شـئىا بغير الحواس
 ذقتة بفم، أو مسسة بيد فأدى ذلك المعرفة إلى قلبك؟
 التي تعرف بهاالاشياء وأقررت أنا به هل بد من أن يكون أحـدنا صـادقا والان الاخر

قلت: أرأيت ان كان القول قولكك فهل يخاف علي شئ مـا أخوفكك بـه مـن
ععقاب الله؟
قال: لا.

أحاذر من عقاب الحألق بالثقة وأنك قد وقعت بحجودك وإنكارك في في الهلكة؟
قال: بلى.
قلت: فأينا أولى بالحزم وأقرب من النجاة؟


 عن إدر اكُ الله تعالّى صدقت بها قال: وكيف ذلك؟
 أدركه الابصار ونالته الحواس فهو غير اللّه سبحانه لاته لايشبه الخلّق، وألن ألن هـذا
 المخلوق كالخالق ولا المحدث كالمدندث
 اعتصم بهذه المقالة ولزم هذه الحـجة


كل شئ لم تدركه ذلك؟ حواسي عندي بلا شئ.

قلت: لانك نقمت على الادعاء ودخلت فيه فادعيت أمرا لم تحط بـه خبرا ولم تقله علما فكيف استجزت لنفسـك الـدعوى في إنكـارك اللّه، ودفعـك أعـلام
.
النبوة والحجة الواضحة وعبتها علي؟ أخبرني هـل أحطت بالجههات كلها وبلغت متتهاها؟ قال: لا:

 فيما فوق السماء وتكتها إلى الارض وما أسفل منها فوجدت ذلك خلاء من مدبر حكيم عالم بصير؟
قلت: فما يدريك لعل الذي أنكره قلبك هو في بعض مـا لم تدركه حواسـك ولم يحط به علمك
قال: لا أدري لعل في بعض ما ذكرت مدبرا، وما أدري لعله ليس في شي من ذلك شئ قلت: أما إذ خرجت مـن حـد الانكـار إلى منزلة الشـك فإني أرجـو أن أن خخرج إلى المعرفة.
قالل: فإنما دخل علي الشُك لسؤ الثك إياي عما لم يكط به علمي، ولكن من
قلت: من قبل إهليلجنتك هلي مذه. اليقين تدركه حواسي؟
 قلت: إنا أردت ان اتثيك به من قبلها لانها أقرب الاشياء إليك، ولو كان الو شئ
 يدل على الُصنعة اللدالة على من صنعها ولم تكـن شـئّا، ويهلكها حتى لا تكون شئُا
قلت: فأخبرني هل ترى هذه إهليلجة؟
قال: نعم.
قلت: أفترى غيب ما في جوفها؟

$$
\begin{aligned}
& \text { قال: لا قلت: أفتشهل أنها مشتملة على نواة ولا تر/ها؟ } \\
& \text { قال: ما يدريني لعل ليس فيها شئ. }
\end{aligned}
$$


أو ذي لون؟
قالل: ما أدري لعل ما ثم غير ذي لون ولا لـمـ.

قلـت: أفتتـر أن هــنه الا هليلجــة الــتي تسـميها النـاس باللهنـد موجـودة؟ لا جتماع أهل الاختلاف من الامم على ذكرها
 قلت: أفتقر أن الا هليلجة في أرض تنبت؟ قال: تلك الارض وهذه واحدة وقد رأيتها.
قلت: أفما تشهد بكضور هذه الاهليلجة على ورجود، ما غا غاب من أشباهها؟ قال: ما أدري لعله لبس في الدنيا إهليلجة غيرها الها
 شجرة، أو تقول: إنها هكذا وجدت؟ قال: لا بل من شجرة خرجت. قلت: فهل أدركت حواسك الخمس ما غاب عنك من تلك الشـجرة، قال: لا.
 قال: أجل ولكني أقول: إن الاهليلجة والاشياء المختلفـة شي لم تزل تدر اكّ فهل عندك في هذا شي ترد، به قول؟
قلت: نعم أخبرني عن هذه الاهليلجة هل كنت عاينت شجرتها وعرفتها قبل
أن تكون هذه الاهليلجة فيها؟
قال: نعم.
قلت: فهل كنت تعاين هذه الاهليلجة؟
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
قال: لا.
قلت: أفما تعلم أنك كنت عاينت الشـجرة ولـبس فيها الاهليلجـة ثـم عدت إليها فوجدت فيها الاهليلجة أفما تعلم أنه قد حدث فيها ما ما لم تكن؟ قال ما أستطيع أن أنكر ذلك ولكني أقول: إنها كانت فيها متفرقة. قلـت: فـأخبرني هـل رأيـت تــك الاهليلجـة الــتي تنــتـت منهـا شـجرة هــنـه الاهلبلجةقبل أن تغرس؟

قال: نعم.
قلت: فهل يكتمـل عقلك أن الشـجرة الـتي تبلـغ أصلها وعروقهـا وفروعهـا


الاهليلجة؟
قال: ما يكتمل هذا العقل ولا يقبله الثلب. أقررت أنها حدثت في الشجرة؟ قالل: نعم و لكني لا أعرف أنها مصنوعة فهل تقدر أن تقر ني بـي بذلكّ؟


مصورا؟.
قال: لا بد من ذلك.
 متصل بغصن مركب على سـاق يقوم على أصـل فيقوى بعروق مـن تُتهـا على جرم متصل بعض ببعض؟ قال: بلى.
قلت: ألسـت تعلـم أن هـذه الاهلبلجـة مصورة بتقـدير وتخطيط، وتـأليف و تركيب وتفصيل متداخل بتأليف شي، به طبق بعد طبق وجسم على جسم ولون

 الشمس أن تحرقها، ومن البرد أن يهلكها، والريح أن تذبلها؟

## قال: أفليس لو كان الورق مطبقا عليها كان خيرا لها؟



 بككمة بالغة
قالل: حسبى من التصوير فسرلى التدبير الذى زعمت انك ترينه.
 ولا قشر ولا لون ولاطمم ولا شده

قال: نعم.

 يزيد على ان يكون في قمعه غير بجموع بجسـم وقمـع وتنصـيل؟ فـان زاد زاد زاد مـاءا متراكبا غيرمصور ولا خطط ولا مدبر بزيادة اجز اء ولا ولا تأليف اطباع قال: قد أريتنى مـن تصوير شـجرتها وتـاليف الـا اجزائها وتفصيل تركيبها اوضح اللدلالات، واظهر البينه على معرفه الصانع ولقا ولقد
 أنفسها؟ قلت: أو لست تعلم أن خالق الاشباء والاهليلجة حكيم عالم بما عاينت

قلت: فهل ينبني للذي هو كذلك أن يكون حدثا؟
قال: لا.
قلت: أفلست قد رأيت الاهلبلجة حين حدثت وعايتها بعد أن لم تكن شبئا ثم هلكت كأن لم تكن شيئا؟
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعي
قـال: بلى، وإنــا أعطيتـك أن الاهلبلجـة حـدثت ولم أعطـك أن الصـانع لا يكون حادثا لا يخلق نفسه. قلت: ألم تعطني أن الحكيم الخالّق لا يكون حـدثا، وزعمـت ألا ألا الاهيلجـة

 الاهلبلجة، وإن رجعت إلى أن تقول: إن الاهليليلجة صنعت نفسها وددبرت خلقهـا فما زدت أن أقررت بما أنكرت، ووصفت صا صانعا مدبرا أصبت صفته ولكنـك لم تعرفه فسمبته بغير اسمه. قال: كيف ذلك؟
قلت: لانك أقررت بوجود حكيم لطيف مدبر، فلما سـألتك مـن هـو؟ قلـت:
 وفكرت لعلمت أن الاهليلجة أنقص قوة من أن تَلـلق نفسها، وأضـعف حيلة مـن أن تدبر خلقها. قال: هل عندكُ غير هذا؟ قلت: نعم أخبرني عن هذه الاهليلجه التي زعمت أنها صنعت نفسها ودبرت
 أن تكسر وتعصر وتؤكل؟ وكيف صنعت نفسها مفضولة مأكولة مرة قبيحة المنظر لا بهاء لها ولا ماء؟
قال: لانها لم تقو إلا على ما صنعت نفسها ألا أو لم تصنع إلا ما هويت. قلتت: أمـا إذ أبيـت إلا التمـادي في الباطـل فـأعلمني متـى خلقـت نــت نفسـها و

 ولان قلت: إنها خلقت نفسها بعد ما كانت فإن هـذا لمن أبـين المـال كيف تكـون موجودة مصنوعة ثم تصنع نفسها مرة اخرى؟ فيصسير كلامك إلى أنها مصـنوعة
 أوضح الباطل وأبين الكذب لانها قبل أن تكون لـيس بشئ فكيف يخلّ لا لا شئ
 يصنع لا شبئّ؟ فانظر أي القولين أولى بالحق؟ قال: قولك.

قلت: فما يِنعك منه؟
قال: قد قبلته واستبان لي حقه وصـدقه بـأن الاشـباء المختلفـة والاهليلجـة لم يصنعن أنفسهن ولم يدبرن خلقهن ولكنه تعرض لي أن الشُجرة هي التي صنعت الاهليلجة لانها خرجت منها قلت: فمن صنع الشجرة
 تقول: هو الله سبحانه فيقبل منك، وإما أن تقول: الاهليلجة فنسألألك.

قال: سل.
قلت أخبرني عـن الاهيلجة هـل تنبت منها الشـجرة إلا بعـدما ماتتت ويليت وبادت؟ قال: لا
قلت: إن الشـجرة بقيت بعـد هـلاك الاهليلجـة مائة سـنة، فمـن كـان يميهـا

 وقد ربت الشجرة وهي ميتة أن هذا القول غختلف. قال: لا أقول: ذلك.
قلت أفتقر بأن الله خلق الخلّق أم قد بتي في نفسلك شي من ذلك؟ قال: إني من ذلك على حد وقوف ما أثخلص إلى أمر ينفذ لي فيه الامر.
. النصل الرابع: سسند المضل بن عمر الجُعي
قلت: أما إذا أبيت إلا الجهالة وزعمت أن الاشباء لا يدرك إلا بالحو الحاس فإني اخبرك أنه لـيس للحوواس دلالـة على الاشـباء ولا فيها معرفة إلا بالقلـبَ، فإنـه دليلها ومعرفها الاشباء التي تدعي أن القلب لا يعرفها إلا بها. فقالل: أما إذ نطقت بهذا فما أقبل منك إلا بالتا بالتخليص والتفـحص منه بأيضاح وبيان وحجة ويرهان.
 القلب الاشياء التي فيها المضرة والمنفعة من الامور العلانية والخفية فأمر بها ونهى فنغذ فيها أمره وصح فيها قضاؤهو.
قال: إنك تقول في هذا قولا يشبه الحجـة، ولكني أحـب أن توضـحه لي غير
هذا الايضاح.
قلت: ألست تعلم أن القلب يبقى بعد ذهاب الحواس؟
قال: نعم ولكن يبقى بغير دليل على الاشياء التي تدل عليها الحواس.

يسمع ولا ييصر ولا يذاق ولا يلمس ولا يشم؟

قلت: فأية الحواس دلته علي طلب اللبن إذا جـاع، والضـحك بكـي البـ البكاء إذا روى من اللبن؟ وأي حواس سباع الطير ولا قط الحـب منها دلهـاعلى أن تلقي
 وأخبرني عن فراخ طير الماء ألست تعلم أن فراخ طير الماء إذا طرحت فرح فيه سبحت

 البر إذا غمستها في الماء ساعة ماتت وإذا أمسكت طير الماء الماء عن الماء سـاعة ماتـا فلا أرى الحـواس في هـذا إلا منكسرة عليـك، ولا ينبــي ذلك ألـك أن يكـون إلا مـن مدبر حكبم جعل للماء خلقا وللبر خلقا. أم أُخبرني ما بالل الـذرة الـتي لا تعاين

الماء قط تطرح في الماء فتسبح، وتلقى الانسان ابن خمسين سنة من أقوى الرجـالل

 إن كان ذلك إنما يدرك بالحواس؟ أفلبس ينبني لك أن تعلم أن القـلـب الـذي هـو معـدن العقـل في الصبـي الـذي وصفت وغـيره مـا سمعـت مـن الحميوان هو الـلذي يهيج الصببي إلى طلب الرضاع والطير اللاقط على لقط الحـب، والسباع على

قال：لست أجد القلب يعلم شُيئا إلا بالحواس． قلت：أما إذ أبيت إلا النزوع إلى الحواس فإنا لنتبل نزعك إليها بعـد رفضـك


 للحواس الدلالات على الظاهر الذي يستدل بها على الخـألق سبحانه فنظرت




 النجوم الجمارية السبعة المختلفة بمسيره للدوران الفلك، وتنتلها في البروج يوما بعلا يوم وشهرا بعد شهر وسنة بعد سنة، منها السريع، ومنها البطئئ، ومنها المُتـدل





الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
الاوهـام، ولا تقلـبـب التفكـر، فعرف القلـب حـين دلته العـين على مـا عاينـت أن لذلك الخلّق والتدبير والامر العجيب صـانعا يمسـك اللسـماء المنطبقة أن تهوى إلى

 كسكك الارض الممتدة أن تزول أو تهوى في المواء - وهـو يرى الريشـة يرمـى بهـا


 ثم سمعت الاذن صوت الرياح الشديدة العاصفة والمينة الطيبة، وعاينت العين مـا
















ملتحمة جسدا واحدا، وخلقا متصلا بلا فصل ولا وصلى، تهدم نا ناحية وتخنسف




 الارض و الجبال يتخلل الشجرة فلا يكركُ منها شيئا، ولا يهصر منها غصنـا





 صـارت منه البحور، يمر على الاراضي الكثيرة والبلدان المتنائية لا تنتص منـه



 كانت بجدبة، قد كسيت ألوانا من نبات عشب ناضرة ونا زاهرة مزينة معاشـا للنـاس و

 مدبر وكان ما وصفت من تلقاء نفسه ما احتمل نصف ذلـك مـن الـو الثقـل مـن الماء،
 من ذلك ولما أرسله قطرة بعـد قطرة بل كان يرسـله إرسـالا فكانـن يهـدم البنــان
. النصل الرابع: سسند المضنل بن عمر الجعفي

ويفسد النبات، ولا جـاز إلى بلد و ترك آخر دونه فعرف التقلـب بـالاعلام المنيرة








 محدودة معروفة في الطول والتصر على مرتبة واحـدة وبجرى واحـد مـن يسكن في اللـلـ، وانتشـار مـن يتتشـر في الليل وانتشـار مـن ينتشـر في النهـار






 ولا صـاحبة ولا شـريك فـأدت الاذن مـا سمعـت مـن اللسـان بمقالــة الانبياء إلى القلب.
فقال: قد أتتنتي من أبواب لطبفة بما لم يـأتني بـه أحـد غيرك إلا أنه لا يكـنعني من ترك ما في يدي إلا الايضأح والحجة القوية بما وصفت لي وفسرت.

قلت: أما إذا حجبت عن الجواب واختلف منك المقال فسيأتيك مـن الدلالـة
 رأيت في المنام أنك تأكل وتشرب حتى وصلت لذة لـة ذلك إلى قلبك؟ قال: نعم.
قلت: فهل رأيت أُنك تضحك وتبكي وتجول في البلدان الـتي لم ترهـا والـتي قد رأيتها حتى تعلم معالم ما رأيت منها؟ قال: نعم مالا احصي.
قلت: هل رأيت أحدا من أقاربك من أخ أو أب أو ذي رحـم قـد مـات قـبل ذلك حتى تعلمه وتعرفه كمعرفتك إياه قبل أن يموت؟ قال: أككر من الكثير.
 على معاينة الموتى وكلامهـم، وأكل طعـامهم، والجمولان ألان في البلدان، والضـحك والبكاء وغير ذلك؟
قال: ما أقلر أن أقول لكك أي حواسي أدركك ذلك أو شيئا منه، وكيف تـدرك وهي بمنزلة المبت لا تسمع ولا تبصر؟

تعظظه وتقصه بعد يقظتك على إخوانك لا تلسى منـي حنه حرفا؟

يقظتي كما رأيته في منامي.
قلت: فأخبرني أي حواسك قررت علم ذلك في قلبك حتى ذكرته بعـد مـا
استيقت؟
قال: إن هذا الامر ما دخلت فيه الحواس.
. النصل الرابع: مسند الفضضل بن عمر الجبعي
قلت: أفلسس ينغغي لك أن تعلم حيث بطلت الحواس في هـذا أن الذي عـاين تلك الاشباء وحظظها في منامك قلبك الذي جعل الله فيه العقـل الذي احتـج بـه على العباد؟
قال: إن الذي رأيت في منامي ليس بشئ إنما هو بمنزلة السراب الـذي يعاينه
 رأيت في منامي فبهذه المنزلة.
قلت: كيفـ شبهت السراب بــا رأيـت في منامـك مـن أكلـك الطهـام الملـو
وما رأيت من الفرح والحزن؟

قال: لان السراب حيث انتهـت إلى موضـعه صـار لا شئ، وكذلك صـار مـا رأيت في منامي حين انتبهت.
قلت: فأخبرني إن أتتـك بـأمر وجـدت لذته في منامكك و وخفق لـذلك قلبك ألست تعلم أن الامر على ما وصفت لكّ؟

قال: بلى.
قلت: فأخبرني هل احتلمـت قط حتى قضيت في امر أة نهمتـك عرفتها أم م تعرفها؟ قال: بلى مالا احصيه.
قلت: ألست وجدت لذلك لذة على قلر لذتك في يقظــك فتـتـبه وقد أنزلـت الشهوة حتى تخرج منك بقـدر مـا تخرج منـك في اليقظة، هـذا كسر لحجتـك في

 ويعرفها بعد ذهاب الحواس وموتها فكيف أنكرت أن التقلب يعرف الاشياء وهـو
 ولا ييصر؟ ولكنت حقيقا أن لا تنكر له المُرفة وحواسه حية حية بتمعة إذا أقررت أنه
$\qquad$

ينظر إلى الامر أة بعد ذهاب حواسه حتى نكحها وأصـاب لذته منها، فينبغي لمن يعقل حبث وصف القلب بــا وصفه بـه مـن معرفته بالاشــــاء والحـواس ذاهبـة أن أن يعرف أن القلب مدبر الحواس ومالكها ور ائسها والقاضي عليها، فإنه مـا جهـل الـا الانسان من شئ فما يكهل أن اليد لا تقدر على العين أن تقلعها، ولا على اللسان أن تقطعه، وأنه ليس يقدر شئ من الحواس أن يفعـل بشئ مـن الجِسـد شـئئّا بغـير إذن التلب ودلالته و تدبيره لان الله تبارك وتعالى جعل القلب مدبرا للجسد، بـه
 يتأخر إن هو تقدم، وبه سمعت الحواس وأبصرت، إن أمرها أتمهرت، وإن نهاهـا

 قالل: لقد كنت أظنك لا تتخلص من هذه المسألة وقد جئت بشئ لا أقلر على

قلـت: وأنـا اعطيك تصـاديق مـأنبأتـك بـه ومـا رأيـت في منامـك في بجلسـك الساعة. قال: افعل فإني قد تحيرت في هذه المسألة. قلت: أخبرني هل تحـدث نفسـك مـن جـجارة أو صـناعة أو بنـاء أو تقـدير شئ وتأمر به إذا أحكمت تقديره في ظنك؟ قال: نعم.
قلت: فهل أشركت قلبك في ذلك الفكر شيئا من حواسك؟
قال: لا.
قلت: افلا تعلم أن الذذي أخبركُ به قلبك حق؟

قلت: أخبرني هل يعرف أهل بلادكك علم النجوم؟ قال: إنك لغافل عن علم أهل بلادي بالنجوم. قلت: وما بلغ من علمهم بها؟
.

فقال: إنا نخبرك عن علمهم بخصلتين تكتفي بهما عما سواهما. قلت: فأخبرني ولا تخبرني إلا بحق.
قال بديني لا اخبرك إلا بكق وبما عاينت.
قلت: هات.
قال: أما إحلىى الخصلتين فإن ملوك اللهند لا يتخذون إلا الخصيان.
قلت: و لم ذاك؟
قال: لان لكل رجل منهم منجمـا حاسـبا فـاذا أصبتح أتـى بـاب الملـك فقـاس الششمس وحسب فـأخبره بمـا يمــث في يومـه ذلـك، ومـا حـلث في لبلتـه الـتي كـان فيها،
فإن كانت امر أة من نسائه قارفت شيئا يكرهه أخبره،
فقال: فلان قارف كذا وكذا مع فلانة، ويحدث في هذا اليوم كذا وكذا. قلت: فأخبرني عن الخصلة الاخخى.
قال: قوم بالهند بمنزلة الحنـاقين عندكم يقتلون النـاس بـلا سـلاح ولا خنـق يأخذون أموالهم
قلت: وكيف يكون هذا؟


 حسب به في ذلك الموضع فيقع جميع التجار موتى.
 قال: أحلف لكك بديني إنه حق ولربما رأيت ببلاد الهند قد اخذ بعضهم وامر بقتله.
قلت: بكساب ألنجبرني كيف كان هذا حتى اطلعوا عليه؟

قلتت: فمـا سمعـت كهـذا علمـا قط، ومـا أشــك أن واضــعه الحكـيم العلـبم، فأخبرني من وضـع هذا العلم الـدقيق الذني لا يـدرك بـالحواس ولا بالعقول ولا بألفكر؟
قال: حسـاب النجوم وضـتـه الخكماء وتوارثه النـاس فإذا سـألت الرجـل مـنهم عـن شـئ قـاس الشـمس ونظر في منـازل الشـمس والتقمـر ومـا للطـالّع مـن
 فيحسب له ويخبر بكل علامة فيه بغير معاينة وما هو مصيه إلى يوم يو اليوت. قلت: كيف دخل الحساب في مواليد الناس؟
 الحساب فمن ثم لا يخطئ إذا علم السـاعة واليوم والشهر والسنة التي يولـي في فيها المولود.
قلت: لقـد توصفت علمـا عجيبا لـيس في علـم الـدنيا أدق منه ولا أعظم إن كان حقا كما ذكرت يعرف به المولود الصببي وما فيه من العلامـات ومتتهى أجلـه
 الناس؟ قال: لا أشك فيه.
قلت: فتعال ننظر بعقولنا كيف علم الثناس هذا العلم وهل يستقبم أن يكون
 بسعودها ونوسها، وساعاتها وأوقاتها، ودقائقها ودرجهاتها ونها وبطيئها وسريعها،


 الارض ومنها في السـماء فمـا يقبل عقلي أن خخلوقا من أهـل الارض قـدر على هذا.
قال: وما أنكرت من هذا؟

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعغي
قلت: إنك زعمت أن جميع أهل الارض إمنا يتوالـدون بهـذه النجوم، فـأرى

 تزعم أن ذلك الحكبم لم يولد بهذه النجوم كما ولد سائر الناس. قال: وهل هذا الحكيم إلا كسائر الناس؟
 الذي زعمت انه وضع هذا الحساب، وقد زعمت أنه ولد ببعض هذه النجوم؟ قالل: بلى.
قلت: فكيف اهتدى لوضع هذه النجوم؟ وهل هـذا العلـم إلا مـن معلم كـان قبلهما وهو الذي أسس هذا الحساب الذي زعمتا أنه أساس المولوده، والاسـاس

 التي ولد بها غيره من الناس فواضع الاساس ينبني أن يكون أقدم منها، هــ إنـ إن
 كنظرك إلبها معلقة في السماء أو تراه كان قـا
 الشـمس والتمـر، وبأيتها يولـد كـل مولـود، وأيهـا السـعد وأيهـا الـنحس، وأيها وأيها



 بالحواس ولا يقع عله الفكر، ولا يخطر على الاوهـام وكيف اهي اهتـدى أن يقـيس



 لم يقدر على هذا العلم إلا بمن في السماء، لان هذا ليس من من علم ألم أهل الا الارض. قال: ما بلغني أن أحدا من أهل الارض رقى إلى إلى السماء. قلت: فلعل هذا الحكمبم فعل ذلك ولم يلغكك؟ قال: ولو بلغني ما كنت مصدقا.




 والسريع، حتى يمصي ذلك؟ أو هبه قدر على ذلك حتى فـي فرغ مـا فـا في السـماء هـل



 يطلع طالعها، وكم يككث تحت الارض، وأية ساعة من النهـار يغيب غائبيها لانـه

 والبحار فسار مع النجوم والشمس والثقمر في بجاريها على قلدر ما سار في الـسمـاء حتى علم الغيب منها، وعلم ما تحت الارض على آلى قدر ما عاين منها في السماء.
 وقدر على ذلك حتى أقول: إنه دخل في ظلمأت الارضين والبحور؟
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر إلجعفي
قلت: فكبف وقع هـذا العلم الـذي زعمـت أن الحكمـاء من النـاس وضـعوه
 قال: أرأيت إن قلت لك: إن البروج لم تزل وهـي الـتي خلقـت أنفسها على هذا الحساب ما الذي ترد علي؟ قلـت: أسـألك كيـف يكـون بعضـهـا ســدا ويعضـهـا نخسـا، وبعضـهـا مضـيئا وبعضها مظلما وبعضها صضيرا وبعضها كبيرا؟.
قال: كذلك أرادت أن تكون بمنزلة النـاس، فإن بعضهـم جميل، وبعضـهـم
 وبعضهم صالح، وبعضهم طالح
قلت: فالعجب منك إني اراودكك منذ اليوم على أن تقر بصـن انـع فلـم تجبني إلى ذلك حتى كان الآن أقررت بأن القردة والخنازير خلقن أنفسهن.

قال: لقد بهتني بما لم يسمع الناس مني.
قلت: أفمنكر أنت لذلك؟
قال: أشد إنكار.
قلت: فمن خلق القردة والخنـنازير إن كان النـاس والنجوم خلتـن أنفسـهن؟
 خلق الناس؟ قال: لا
قلت: فلابد من أن يكون لها خالثق أو هي خلقت أنفسها، فإن قلت: إنها مـن



 السماوات وما فيهن والنجوم قبـل الارض والانس والـذر خلقـن أم بعـد ذلكـ

فإن قلت إن الارض قبل أفلا ترى قولك إن الاشباء لم تزل قد بطل حيث كانتـ السماء بعد الارض؟.
قالل: بلى ونكن أقول: معا جميعا خلقن. قلت: أفلا ترى أنك قد أقر أكت أنها
لم تكن شيئا قبل أن خلقن، وقد أكد أذهبت حجتلك في أن الازلية؟

 للرجـل: البـاني لصـنأتعه البنـاء والبنـاء غـير البـاني والبـنـني غـير البنـاء، وكـذلك الحارث غير الحرث والحرث غير الحارث

 قال: بكمالهم لم يخلق ذلك ولا شيئا منهم غيرهم. قلت: فأخبرني الحياة أحب إليهم أم الموت؟ قال: أو تشك أنه لا شئ أحب إليهم من الحيباة ألمئ ولا أبغض إلئهم من الموت؟
 خلقوها؟ فإنك لا تنكر أن الموت غير الحيباة، وأنه هـو الـنـي يلـي قلت: إن الذي خلق الموت غيرهم فإن الذي خلق المُوت هـو الـذي خلـق الحيباة،

 ضلالك أن تزعم أن الناس قدروا على خلـق أنفسـهم بكمـالمهم وأن الحمباة أحـب إلبهم من الموت وخلقوا $ا$ ما يكرهون لانفسهم.
قال: ما أجد واحدا من القولين ينقـاد لـي ولقـد قطعته علي قبـل الغايـة الـتي كنت اريدها.
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
قلت: دعني فإن من الـدخول في أبواب الجهـالات مـالا ينقـاد من الكـلام، و
 المعلقة في السماء.
قال: مـا أجـد يستقبم أن أقول: إن أحـدا مـن أهـل الارض وضـع علـم هـذه النجوم المعلقة في السماء.
 ومدبرهما قال: إن قلت هذا فقد أقررت لك بإلكيك الذي تزع ألكم أنه في السماء. قلت: أما أنك فقد أعطبتني أن حساب هذه النجوم حق، وأن جميع الناس

قال: الشكك في غير هذا.

 المشرق. قال: الطلوع إلى السماء دون هذا.






 حسابها ودقائقها ونيوسها وسعودها وبطيئها وسريعها وخنوسها ور وجوعا تدرك بالحواس أو يهتدى إليها بالثقياس؟.
 أحب إلبك أن تستوصفه وتتعلمه، أم من أهل السماء؟

قـال: مـن أهـل السـماء، إذ كانـت النجوم معلقـة فيهـا حيـث لا يعلمهـا أهــل الارض.
قلت: فافهم وأدق النظر وناصح نفسك ألست تعلم أنه حيث كان جميع أهل الدنيا إما يولدون بهذه النجوم على مـا وصفت في النحوس والسـود أنهن كن قبل الثناس؟ قال: ما أمتنع أن أقول هذا. قلت: أفليس ينبغي لك أن تعلم أن قولك: إن الناس لم ئلم يزالوا ولا ولا يزالون قد انكسر عليك حيث كانت النجوم قبل الناس، فالناس حدث بعـد انـها و ولئن كانت
 قال: ولم تزعم أن الارض خلقت قبلهم؟
 استقام الثناس ولا غيرهم من الانام، ولا قدروا أن يكونوا في الهواء إلا ألا أن يكون لهـ أجحنة؟
قال: وماذا يغني عنهم الاجنحة إذا لم تكن لهم معيشة؟ قلت: ففي شك أنت من أن الثنس حدث بعد الا بارض والبروج؟ قال: :لا ولكن على اليقين من ذلك. قلت: آتيك أيضا با با تبصره. قال: ذلك أنفى للشك عني.
قلت: ألسـت تعلم أن الذذي تـدور علبه هـذه النجـوم والشـمس والتمـر هـذا الفلك؟ قالّ: بلى.
قلت: أفليس قد كان أساسا لهذه النجوم؟ قال: بلى.
قلت: فما أرى هذه النجوم التي زعمت أنها موالبد النـاس إلا وقـد وضـعت بعد هذا الفلك لانه به تدور البروج وتسفل مرة وتصعد اخرى.
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجِعفي
قال: قد جئت بأمر واضح لا يشكل على ذي عقل أن الفلـك الذـي تـلـور بـه
النجوم
هو أساسها الذني وضم لها لانها إنا جرت به.
قلت أقررت أن خالتق النجوم التي يولد بهـا النـاس سـعودهم ونـوسـهـم هـو
خالثق الارض لانه لو لم يكن خلقها لم يكن ذرء. قال: ما أجد بدا من إجابتك إلى ذلك
قلت: أفليس ينبغي للك أن يذلكك عقلك علـى أنه لا يقـدر على خلـق السـماء إلا الذي خلق الارض واللذرء والشمس والثمـر والنجـوم، وأنه لـولا السـماء ومـا فيها لهلك ذرء الارض.

 ومعلم هذه النجوم واحدا من أهل الارض لانها في اللسماء، ولا مع ذلـك يعرف ما تحت الارض منها إلا معلم ما في السماء منها، ولكن لسـت ألأد ألدرى كيف سـطط

 ولاخبرتك أنه باطل في بدء الامر فكان أهون علي. قلت: فأعطني موثقا إن أنا أعطبتك من قبل هذه الاهلبلجـة الـتي في يـدك ومـا

تدعي
 يشبهها من الادوية بألسماء لتذعنن بالحق، ولتنصفن من نفسك.

قال: ذلك لك
قلت: هـل كـان النـاس على حـال وهـمـ لا يعرفون الطب ومنافقه مـن هـذه
الاهليلجة وأشباهها؟
قال: نعم.

قلت: فمن أين اهتدوا له؟
قالل: بالتجربة وطول المقايسة.
 مصلحة للاجساد وهم لا يرون فيه إلا المضرة؟ أو كيف عزموا على طلـب مـا لا لا يعرفون ما لا تدلهم عليه الحواس؟ قال: بالتجارب.

 العقاقير رجل حكيم من بعض أهل هذه المن البلدان؟. قال: لابد أن يكون كذلك، وأن يكون رجلا حكيما ريما وضع ذلك وجمـع عليه الحكماء فنظروا في ذلك وفكروا فيه بعقولهم.

 والزعغران الـذي بـأرض فـارس، أتراه اتبع جميع نبـات الارض فذاقـ
 قلدروا على أن يتبعوا جميع بلاد فارس ونباتها شـجرة شـجرة حتى عرفوا ذلكـ






 باجتماعها ولا يكون منفتهها في الحـالات بغير اجتمـاع؟ أم كيف اهتـدى لمنابـت

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
هذه الادوية وهي ألوان خختلفـة وعقـاقير متبائنـة في بلدان متفرقـة؟ فمنهـا عروق،





 مشرقا ومغربا آمنا صـحبحا لا يخاف ولا ولا يمرض، سـليما لا لا لا يعطب، حيـا لا لا لا يموت


 وور قها وعُرها وريكها وطعمها؟ أم هل كـان لهـا

 خختلف منه الحلو والحامض والمر والمالح
 يعاين ولم يدر كه بكواسه؟ أم كيف يهتدي إلى من يسأله عن تلك الشـك





 ويجرب بهم أدويتهم تقتل الاول فالاول منهم ما كان لتبلغ معرفته اللدواء الواحـد



 نتص عن قدرها بطل، وهبه تتبع هذا كله وجـال مشـارق الارض و و مغاربها،
 ذلك من مرارة الطير والسباع ودواب البحر؟ هل كان بـر بـد حـيث زعمــت أن ذلـك







 لا يُهل أن دواب البحر كلها تحت الماء فهل يدل العقل والحواس على أن أن هـا يدرك بألبحث و التجارب؟.
قال: تقد ضيقت علي المذاهب، فما أدري ما اجيبك به.


إلا بعد الاجتماع؟ هو كذلك.

قلـت: فـأخبرني كيف حـواس هـذا الحـكـبم وضـعت هــنه الادويـة مثأقيلها
وقراريطه؟؟
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
فإنك مـن أعلـم النـاس بـذلك لان صـناعتك الطب، وأنـت تـدن ولـ في الـدواء


 فكيف أدركت حواسه على هذا؟ أم كيف عرفت حواسه أن الـذي يسقى لوجـع الرأس لا ينحدر إلى الرجلين، والانحدار أهون عليه من الصـعود؟ والثني يسقى ألـي


 يصعد منه ما الخدر؟ أم كيف عرفت الحواس هذا حتم المتى علم أن الذني ينبني للاذن لا ينفع العين وما يتنفع به العين لا يغني من وجع الاذن، و وكذلك جميم الاعضـاء
 والحكمة والحواس هذا وهو غائب في الجِوف، والعروق في اللحمّم، وفوقه الجلـد -لا يدركّ بسمع ولا ببصر ولا بشّم ولا بلمس ولا بذوق؟.



ونظر بجاري تلك الادوية وأتى المواضع التي تلك الادوية فيها. قلت: فأخبرني ألست تعلم أن الـدواء كله إذا وقع في العـروق اختلط بالثدم فصار شيئا واحدا؟ قال: بلى.
قلت: أما تعلم أن الانسان إذا خرجت نفسه برد دمه وجمد؟ قال: بلى.

قلت: فكيف عرف ذلك الحكـبم دواءه الـذي سقاه للمريض بعـد مـا صـار غليظا عبيطا لبس بأمشأج يستدل عليه بلون فيه غير لون اللدم؟ قال: لقد حمد حملتني
 ردها.


 وقراريطها، وما يدخلها من الحجارة ومرار السباع وغير ذلك؟



 خلطوها وطلبوا عقاقيرها في هذه البلدان المتفرقة؟.

 فيها الثدواء إلى الداء.
قال: فإن قلت ذلك لم أجد بدا من الان النقياد إلى ذلك.
 غرس فيها الاشجار والاثمار والرياحين والبقول، وتعاهد سقيها وتربيتها، ووقاهِا
 وأينعـت أثمُارهـا واهتزت بقولهـا
 يهوي، إلي شئ يمر بـه مـن الشـجرة والبقول حتى يأتي الشـجرة الـتي سـألته أن أن
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
يأتيك بثمرهـا، والبقلـة الـتـي طلبتها حيـث كانـت مـن أدنى الحديــة أو أقصـاها فيأتيك بها؟ قال: نعم.
 الحديقة فخذ حاجتك فإني لا أقدر على ذلك، هل كنـت تقـدر أن تنطلق قاصـدا لا تأخد يمينا ولا شمالا حتى تتتهي إلى الشجرة فتجتني منها؟

 وجولان في جميع الحديقة حتى تستدل عليها ببعض حواسك بعد ما ما تتصفح فيها من الشُجرة شُجرة شُجرة وثُرة عُرة حتى تسقط على الشجرة التي تطلب ببعض حواسك إن تأتيها، وإن لم ترها أنصرفت؟
 حيث نبتت ولا يُرتها حيث طلعت. قلت: فإنه ينبغي لك ألن يدلك علك عقلك حيث
 المشرق والمغرب وغرس فيه هـذه الاشـجار والبقول هو الذي دلـي دل الخكيم الذي

 وعرف مواضعها كمعرفة صاحب الحديقة الذي سألته الثمرة، وكذلك لا يستقبم
 وقراريطها ومثاقيلها. قال: إن هذا لكما تقول.
 والعروق التي يأخذ فيها الادوية إلى الرأس وإلى القدمين وإلى ما سوى ذلك غير

خالّق الحديقة وغارس العقاقير هـل كان يعرف زنتها ومثاقيلـها وقراريطها ومـا يصلح لكل داء منها، وما كان يأخذ في كل عل عرق؟ وئ
 يعرف هذا إلا الذي غرس الحديقة وعرف كل شـجرة وبقلة وما فيها مـن المنـافع والمضار
قلت: أفليس كذلك ينبغي أن يكون الخالق واحدا؟ لانه لو كان إثنين أحلهما

 يصلح ذلك اللداء من تلك العقاقير، فلما كان خالثق اللداء والدا اللدواء واحدا ألما أمضى
 حرها وبردها ولينها وشديدها وما يدا يلـي الي



واحد منهما إلى ما وصفت.







 الحالق سبحانه وتعالى واحدا دل علد عرف وترك مالا منفعة فيه منها، فمن ثم علم الحكيم أي السباع واللدواب والطير
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجمعفي

فيه المنافع، وأيها لا منفعة فيه، ولولا أن خـالثق هـذه الاشـاء دلـه عليها مـا اهتــى

قال: إن هذا لكما تقول وقل بطلت الحواس والتجارب عند هذه الصفات. قلت أما إذا صحت نفسـك فتعـال ننظر بعقولنـا ونستدل بكواسـنا، هـل كـان يستقيم لخالئق هذه الحـديقة وغـارس هـذه الاشـجار وخـالثق هـذه الـلـوابـ والطير والثناس الذي خلق هذه الاشياء لمنافعهم أن يُلق هذا الخلنق ويخرس هذا الذـرس في أرض غيره ما إذا شاء منعه ذلك؟
قال: ما ينبغي أن تكون الارض التي خلقـت فيهـا الحديقـة العظيمـة وغرسـت فيه الاشجار إلا لخالتق هذا الخلت وملك يلهـ. قلت: فقد أرى الارض أيضا لصاحب الحديقة لاتصال هـله الاشـياء بعضـها

قلـت: فـأخبرني وناصـح نفسـك ألسـت تعلـم أن هـذه الحمديقـة ومـا فيهـا مـن الخلقة اللعظيمة من الانس والدوابِ والطير و الشجر والعقاقير والثمـار وغيرهـا لا يصلحها إلا شربها وريها من الماء الذلي لا حيأ لشئ إلا به؟ قال: بلى.
قلت: أفـترى الحديقـة ومـا فيها مـن الـذرء خالقهـا واحـلـ و وخالق المـاء غـيره يكبسه عن هذه الحديقة إذا شاء ويرسله إذا شاء فيفسد على خالثق الحديقة؟. قال: ما ينبغي أن يكون خالثق هذه الحلديقة وذارء هـذا الـذرء الكشير وغـارس هـذه الاشـجار إلا المدبر الاول ومـا ينبغـي أن يكـون ذلـك المـاء لنـيره، وإن الـيقين عندي لهو أن الذي يبري هذه المياه من أرضـه وجبالْهـ لنـارس هـذه الـلديعـة ومـا فيها من الخليقة لانه لو كان الماء لنــير صـاحب الحديقـة لهلـك الحديقـة ومـا فيهـا، ولكنه خالثق الماء قبل الخرس واللذرء ويه استقامت الاشياء وصلحت.

قلت: أفرأيت لو لم يكن لهذه المياه المنفجرة في الحديقة مغيض لما يفضل من
 حسب ما كانوا يهلكون لو لم يكن لها ماء؟
قال: بلى ولكني لا أدري لعل هذا البحر ليس له حابس وأنه شئ لم يزل الم

 خألق الحديقة ما فيها من الخليقة، وأنه جعله مغيضا لمياه الحديقة مع مـا جـل المـل فيه من المنافع للناس.
قال: فاجعلني من ذلك على يقين كما جعلتني من غيره. قلت: ألست تعلم أن فضول ماء الدنيا يصير في البحر؟ قال: بلى. قلت: فهل رأيته زائدا قط في كيرة الماء وتتابع الامطار على الحد الذلي لم يزل عليه؟ أو هل رأيته ناقصـا في قلـة الميـاه وشـدة

وشدة القحط؟
قال: لا.
قلت: أفليس ينبغي أن يدلك عقلك على أن خالقه وخالّق الحديقة ومـا فيها


 لاطبقت على الدنيا حتى إذا انتهـت على تلـك المواضــع الـتي لم تم تزل تنتهي إليها ذلت أمواجه وخضع أشر افه.
قال: إن ذلك لكما وصفت ولقد عاينت منه كل الذي ذكرت، ولقد أتتيني
. الانصل الرابع: مسنذ المضنل بن عمر الجُعفي
ببرهان ودلالات ما أقدر على إنكارها ولا جححودها لبيانها. قلت: وغير ذلك
 قدير، ألست تعلم أن عامة الحديقة ليس شربها من الانهار والعيون وأن أن أعظم ما
 والوحش و الطير من البراري التي لا عيون لها ولا أنهار إغا يسقيه السحاب؟ قال: بلى.
قلت: أفليس ينغي أن يدلك عقلك وما أدركت بالحمواس التـي زعمـت أن
 والمواضـع الـتـي لا تنالهـا مـاء العيون والانها

 صاحب المطر الماء الني لا حيانيان للنخليقة إلا به؟.



 والاشجار والدواب والبقول وغير ذلك، إلا أني احب أن تأتيني بكجـة أزداد بها يقينا وأخرج بها من الشك ولئك
 فيها من الاشياء المتصلة بأسباب السماء لتعلم أن ذلك بتدبير عليم حكيم. قال: وكيف تأتيني بما يذهب عني الشك من قبل الاهمليلجة؟

 قال: إن أريتني ذلك لم أشك،

قلـت: ألسـت تعلـم أن الاهليلجـة نابتــة في الارض وألن عروقهـا مؤلفــة إلى

 بظل يقبه حر الزمان وبرده؟.
قال: أما الاهليجة فقـد تبين لي اتصـيال لحائهـا ومـا بـين عروقها وبـا وبـين ورقهـا
 الصنع واتصال الخلّق وايتلاف التدبير وإحكام التقدير.
 بعضه إلى بعض، متصلا بالارض الـتي خرجـت منه الاهليلجة في الحـالات كلها أنقر بخالق ذلك؟
قال: إذن لا أشك في الوحدانبة.
قلت: فافهم وافقه ما أصف لكك: ألست تعلـم أن الارض متصـلة بإهلبلجتـك وإمليلجتك متصلة بالتراب، والتراب متصل بالحر والبرد، والحـر والبرد متصـلان



 السماء والارض، لا يقوم بعضـه إلا ببعض، ولا ولا يتأخر واحـد واحـد منهمـا عـن وقته، ولو تأخر عن وقته لهلك جميع من في الارض من الانام والنباتات؟
 أثر التدبير بإتقان الخلّلق والتأليف مـع إتقـان الصـنع، لكـني لسـت أدري لعـل مـا تركت غير متصل بما ذكرت.

قلت: وما تركت؟
قال: الناس.

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجهعي
قلت: ألست تعلم أن هذا كله متصل بالناس، سخره هلها المدبر الذي أعلمتك
 وذهبت الاهليلجة التي تزعم أن فيها منافع الناس؟.
قال: فهل تقدر أن تفسر لي هذا الباب على ما لخصت لي غيره؟

قلت: نعم ابين للك ذلك من قبل إهليلجتلك، حتى تشهد أَن ذلك كله مسـخر
لبني آدم.
قال: وكيف ذلك؟
قلـت: خلــق الله السـماء سـقفا مرفوعـا، ولـولا ذلــك اغـتـم خلقــه لقربهـا،
 والبحر لمنافع الناس، وينوما يعرف بها أصل الحساب، فيها الدلالات على إبطال
 عن الحواس، ولا يقع عليها الاوهام ولا يبلغها العقول إلا بـه لاته العزيز الما ولجـار

 سبب الشتاء والصيف والربيع والخريف، أزمنة لختلفة الاعمال، أصـلها اختار الحتلاف الليل والنهار اللذين لو كان واحد منهما سرمدا على العباد لما قامت لهم مـلم معـايش

 ثُرة، ولهلكت الخليبة لان ذلك متصل بالريح المصرفة في الجمهات الاربـع الما بـاردة

 يتغرق الغمام المطبق حتى ينبسط في السماء كيف يشـاء مدبره فيجعله كسفا فترى
 مكتوبة، ولو احتبس عن أزمنته ووقته هلكت الخليقة ويست الحديقـة فأنزل الله

المطر في أيامه ووقتـه إلى الارض الـتي خلقهـا لبنـي آدم، وجعلها فرشـا ومهـادا،

 البحار التي يركبونها ويستخرجون منها حلية يلبسونها ولحماطريا ولاوغيا وغيره يأكلونه،



 أجسادهم، وتعيش بها أنعامهم الـتي جعل الله في أصـو افها وأوباريارهـا وأشــارها
 به وصـلاحا لا يقومون إلا عليه، وكذلكك مـا جهلـت مـن الاشـياء فـلا تجهل أن أن





قدرة علبه.
قال: نقد وصفت صفة أعلم أنها من مدبر حكبم لطبف قدير علمب، قد آمنـت
 أن يكون هو الذي خلقها لانها ضارة غير نافعة،
 قال: نعم لان الخلق عبيده ولم يكن ليخلق مار ما يضرهم
 وعلمك بالطب قال: هات.
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعفي

> قلت: هل تعرف شبئا من الثبت ليس فيه مضرة للخلق؟ قال: نعم. قلت: ما هو؟

قال: هذه الاطعمة.
 يكون منها الجذام والبرص والسلال والماء الاصفر، وغير ذلك من الاوجاع؟ قال: هو كذلك؟ قلت: أما هذا الباب فقد انكسر عليه. قال: أجل.
قلت: هل تعرف شيئا من النبت ليس فيه منفعة؟ قال: نعم.
قلت: ألبس يدخل في الادويـة التـي يـدفع بهـا الاوجـاع من البِذام والبرص والسلال وغير ذلك ويدفع الداء ويذهب السقم مـا أنت أعلم به لطول معالجـتك قال: إنه كذلك.
قلت: فأخبرني أي الادوية عندكم أعظم في السمائم الثقاتلة؟ ألّيس الترياق؟ قال: نعم هو رأسها وأول ما يفرغ إلبه عند نهش الحيات ولسع الموام وشرب

السمائم.
قلت: ألبس تعلم أنه لابد للادوية المرتفعة والادوية المرقة في أخـلاط الترياق إلا أن تطبخ بالافاعي القاتلة؟



 السحاب، وأنه خالق الادواء التي تهيج باللانسـان كالسـمائم القاتـة الـتي تجري فياري أعضائه وعظامه، ومستقر الاداء وما يصلحها من الدواء، العارف بالرووح وبجرى

الـد م و أقسأمه في العروق واتصـاله بالعصـب والاعضاء العصـب والجّسد، وأنه


 فبين لي كيف قلت، هو الاول والآخر وهو اللطيف الخبير وأشباه ذلك؟ قلت: هو الاول بلا كيف، وهو الآخر بلا نهاية، لـيس لـه مثل ، لا خلا والاشباء لا من شئ ولا كيف بلا علاج ولا معاناة ولا فلا فكر ولا كبف، كمـا كا ألا ولا ولا لا كيف له، وإنما الكيف بكيفية المخلوق لانه الاول لابـدء لـه ولا ولا شبه ولا ولا مثل ولا ضد ولاند، لا يدرك بيصر ولا يكس بلمس، ولا يعرف إلا بكلةه تبارك وتلا وتالى. قال: فصف لي قوته.

 المتحرك من الانس ومن الحيوان وتصريف الرياح والسحاب المستخر المثقـل بالماء
 ولا متهها، والنجوم الحارية، ودوران الفلك، وغلظ السماء واء، وعـم الخلّق العظيم


 قدرته ويدلنا بفعله على معرفته، فلهـذا سمي قويـا لا لثقوة البطش المُمروفـة مـن



 قال: أفرايت قوله: سميع بصير عالم؟
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعغي

قلت: إغنا يسـى تبـارك وتعـالى بهـذه الاسمـاء لانه لا يغغى عليه شـئ مـا لا تدر كه الالبصار من شخص صغير أو كبير، أو دقيق أو جليل، ولا ولا نصفه بصيرا









 بينه وبين خلقه فسبحانه وتقدست أسماؤه.
قال: إن هذا لكما تقول ولقد علمت أنما غرضي أن أسأل عن رد الجواب في فيه
 للمتعنت المخالفـ، أو السائل المرتاب أو الطالب المرتاند، مع ما ما فيه لاهـل الموافقـة من الازدياد. فأخبرني عن قوله: لطيف، وقد عرفت أنه للفعل، ولكن قد رجوت لمّ أن تشر ح لي ذلك بوصفك.
 البعوض والذلرة ومكا هو أصـغر منهمـا لا يكـاد تدر كه الابصـار والعقول، لصـنر
 الحديث المولود من القديم الوالد، فلما رأينا لطف ذلك في فيه والشهوة للفساد والهرب من الموت، والحـدب على نسلـه من ولــده، ومعرفـة بعضها بعضا، وما كان منها في لــج البحار، وأعنـان السـماء، والمــاوز والقفـار، ،
 ونتلها الطعام إليها والماء، علمنا أن خالثها لطيف وأنه لطيف بخلق اللطيف كمـا سميناه قويا بخلق القوي. قال: إن الذي جئت به الواضـح، فكيف جـاز للخلق أن يتسـموا بأسمـاء الله تعالى؟


 سميع بصير، وما أشبه ذلك، فمن قالل للانسـان: واحـد فهـذا لـه أله اسـم ولـه شبيه،
 دلالتنا على المسمى لانا قد نرى الانسان واحـدا وإنــا نخبر واحـدا إلـا



 وهو تبارك وتعالى سميع ويصير وقوي وعزيز وحكيم وعليم فتعالى الله أحسن | الخالقين.
قال: فأخبرني عن قوله: رؤوف رحبم، وعن رضـانـاه وحبتـه وغضبه وسـخطه.

 بالمرحوم من الضر والحاجة وضروب البلاء والآخر ما يكدث منـا منا مـن بعـد الرأفـة

 الله عزوجل من فعل مـا حـث عنـا مـن هـذه الاشباء، وأمـا المعنى اللذي هـو في
. الفصل الرابع: مسند المُضل بن عمر الجمعني
القلب فهو منفي عن الله كمـا وصفـ عـن نفسـه فهو رحـيم لا رحمـة رقـة، وأمـا النضــب فهـو منـا إذا غضـبنا تغـيرت طبائعنـا وترتعـد أحـيانـا مفاصـلنا و حالـــت ر
 المعروف، والغضب شيئان: أحـدهما في القلـب، وأمـا المعنى الـذي هـو في القلـب فهو منفي عن اللّه جل جالله، وكذلك رضاه وسـخطه ورحمته على هـذه الصـفة عزوجل لا شبيه له ولا مشل لي شئ من الاشياء. قال: فأخبرني عن إرادته.
قلت: إن الارادة من العباد الضمير وما ييلدو بعد ذلك مـن الفـعلى، وأمـا مـن
 قال: قد بلغت حسبك فهذه كافيـة لمن عقـل، والخمـل لله رب العـالمين، الـذي هدانا من الضْلال وعصـمنا مـن ان نشـبهه بشـئ مـن خلقـه، وأن نشـك في عظمتـه وقلدرته ولطيف صنعه وجبروته جل عن الاشباه والاضداد، وتكبر عـن الشـركاء والانداد (1)

# كتاب الثبوة <br> النبوة العامة 

## احوال نبي اللّه نوح عليه السلام


 الكناسة فنظر عن يساره، ثم قال: يا مغضل هاهنا صـنا صـلب عمـي زيـد رحمــه الشّه،





 متن الثرات




(1) في نسخة: الرواسين.
(Y) لم ترد في بعض النسخـ (Y)
(Y) في نسخة: على منزل من الفرات.
(६) في نسخة: الكوفة.
(0) في نسخة: فجعله الله نبيا.
(T) نوح Y
. الفصل الرابع: مسند المفنل بن عمر الجعفي
اللّه إليه: يا نوح أن اصنع الفلك، وأوسعها، وعجل عملها بأعينـا ووحبينا، فعمـل نوح سفيته في مسجد الكوفة بيده، ويأتي بالختُب من بعد حتي حتى فرغ منها . قال مفضل: ثم انتطع حديث أبي عبد الله عليه السلام عند ذلك، عند زي زو الم الم
 يساره، وأشار بيله إلى موضع دار الداريين، وهو موضع دار ابـن حكـبم، وذلك ونك

 سفينة(سفيتته) نوح حتى فرغ منهـا؟ قـال: في الـدورين، فقلـت: وكـم الـدوران؟ قال: ثُمانون سنة، قلت: فإن العامة تقول عملمها في خمسـمائة عـام (1)، قال: فقـال: كلا، كيف والله يقول: ووحينا، قال: قلت: فأخبرني عن قول اللّه عز" وجل:(حتّى

 الفيل اليوم ثمُ قلت له وكان بدء خروج الماء من ذلك التنّور فقال: نعم إن الله عز المّ


 الماء وخرجوا منها؟ فقال: لبثوا فيها سبعة أيّام ولياليها وطافت بالبيـت أسِبوعأ ثـثمُ استوت على الجُودي’وهو فرات الكوفة فقلت لـه: إن مسـجد الكوفة قديمٌ فتـال:
(1) يككن حمل الاختلاف الواقع في زمان عمل السفينة على أنه لم يكسب في بعض
 الجبر أنه عليه اللملام فسر الوحي هنا باللسرعة كما صرح الجموهري بمجيئه بهذا المنينى، وحمله المفسرون على معناه المشهور، قال الشيخ الطبرسي: معناه: وعلى ما ما أوحينا إليك من صفتها وحالها، عن أبي مسلم، وقيل: المراد بوحينا: أن أصنعها.

نعم وهو مصلّى الأنبياء عليهم السلام ولقد صـلّى فيه رسول النه صلى النه عليه



فصلّى فية، ثم إنْ جبرئيل عليه السلام عرج به إلى السماء(1).

## احوال نبي اللّه إبراهيم عليه وعلى نبيينا السلام






 بهم، لا يحصى عددهم إلا أنت قالن: يا إبر اهمبم، هـذه أنوار شـيعتهمه، شبيعة أمير



 وسجد، فقبض في سجدته(1).
(1) العياشي، تنسير العياشي ج ج ص
 الملندراني، شرح اصول الكافي: ج ج
 الوسائل: ج ج ص YAV.
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجبعي

-     -         - ذكر المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عله السلام أنه قالّ: لما وضـعه
 على الصفا، ثم أقبلت راجعـة إلى إسماعيل عليه السلام، فإذا عقبه يفحص في الماء، فجمعته، ولو تركته لسا لوا

 المضضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن محمـد عليه السـلام قـال: سـألته عـن قول



 فأتهن؟ قال: يعني فأتمهن إلى القائم عليه السلام اثني عشر إمامـا




 نبيين مرسلين أخوين، فجعل اللّه النبوة في صلب ها هارون دون الم يكن لاحد أن يقول: لم فعل الله ذلك؟ فإن الإمامـة خلافة الله( (Y) عز وجل لـيس
(1) الطوسي، الثاقب في المناقب، ص 1 (Y0. (Y) في نسخة: وان الإمامة خلافة الهُ

لأحـد أن يقـول: لم جعلـها في صـلب الحسـين دون صـلب الحسـن؟ لان الله هـو
 اقول: سياتي في تغسير القران وفيه بيان لبعض مفرد اتهـ واخبـار أخر في شـان ابر اهبم علبه وعلى نبينا السلام Yץ - الكـافي: بعـن أصـحابنا، عـن ابـن جمهور، عـن أبيـه، عـن عـهـد بـن
 إسماعيل، وفيه قبر هاجر وقبر إسماعيل عليه السلام(ث).

## أحوال نبي اللّه حزقيّل عليه السلام

r





 وطفل (فقـال لهـم الله: موتوا) (3)، فمـاتوا كموتـة نفـس واحـدة، فصـاروا أوصـالا



(६) البقرة ب:
. النصل الرابع: سسند المضنل بن عمر الجعفي
رفاتا(1) وعظاما نخرة، فمر عليهم حزقيل بن الحجوز، فنظر إليهم وتأمل أمرهمّ، وناجى ربه في أمرهم، فقص علبه قصتهم، قالل حزقيل: إلثي وسبدي، قد

 يا حزقيل هذا يوم شريف عظبم قدره عندي، وقد آلبت أن لا يا يسألني مؤمن فيـه حاجة، إلا قضيتها في هذا اليوم، وهو يوم نيروز، فخـذ الماء ورشـه علئهمه، فإنهم يكيون بإرادتي، فرش عليهم الماء، فأحياهم اللّه بأسرهم) الخبر الـا سيأتي تام الخبر في كتاب الرجعة وهو طويل.

## احوال الخضر عليه السلام

६ عץ - قصص الأنبياء: الصدوق، عن أبيه، عن محمـد العطار، عن ابـن أبـان،




 الناس وقالوا: أحسـنت الولايـة علينا، وكبرت سنـك، ولا خلا خلفـك إلا ابنـك وهـو راغب عما أنت فيه، وإنه لم ينل من اللدنيا، فلو حملته على النـ النساء حتى يلى يصيب لذة اللدنيا لعاد، فاخطب كريمة له، فزوجه جاريـة لهـ لـها أدب وعقل ، فلمـا أتوا بهـا




وحولوها إلى بيته أجلسوها وهو في صلاته، فلما فرغ قالل: أيتها المرأة لـبس النسـاء
 الثواب كذا وكذا، قالتت: فأنا أقيم على ما ما تريد، ثم إن إن أباه بعث إليها يسا يسائلها هـلـ
 على ابنه وأغلق الباب علبه ووضـع علبه الحـرس، فمكـث ثلاثا ثمم فتح عنه فلم

يوجد في البيت أحد، فهو الخضر عليه الصلاة والسلام"(1).

## أحوال نبي اللّه يعقوب عليه وعلى نبينا السلام

ro - قالل السيد علي بن طاووس: فصل فيما نذكره مـن تفسير أبـي العبـاس











تَعْلْمُونَ) (Y)



. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي

> ورواه العياشي في تفسيره: عن جابر(1).

## أحوال نبي الالّه موسى عليه وعلى نبينا السلام

〒 تفـاخرت ففخـرت الكعبـة علـى البقعـة بكـربلا، فـــو الوحى الله إلبهـا: اسـكتي ولا

 علهه الّسلام فيها غسلت مريم عيسى عليه السلام واغتسلت لولادتها (Y).

## النبوة الخاصلة(نبوة نبينا صلى الالّه عليه واله)

مولد الثبي صلى اللّه عليه واله

- rV الكلبي، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عله السـلام يقول: لما ولــد
 فاطمة بنت أسدل أم أمير المؤمنين إلى أبي طالـب ضـاحـي اصكة مستبشرة، فأعلمته مـا
 ${ }^{.1 Y r} Z^{r .}$
(Y) الخصيبي، الهدايـة الكبرى ص ^•1، الجُلسي، بــار الاتوار: جrا ص بو.و

(Y) قوله(بياض فارس) نسب البياض إلى فـارس لبياض ألوانهم ؛ أو لأنْ الغالب
 فبإن الخراب مـن الأرض يتصف بالبيـاض والأبيض كمـا أن المعمور يتصف باليان بالسـواد

قالت آمنة، فقال لها أبو طالب: وتتعجبين مـن هـ|٪(1) إنك تحبلين وتلدين بوصيه - ${ }^{(r)}$
 عمر عن مولانا الصادق عليه السـلام: ان رسول الهو اله صلـي الله عليه وآلـه وسـلم

 وخهسون سنة، وأقام بالمدينة عشر سـنين، وقبض يوم الاثنـين لليلتين خلتـا مـن شهر ربيع الأول من احدى عشرة سنة من سني الهجرة(٪).

## نشأته ورضاعه صلى الالّه عليه واله









 لأنه أخبر بـا يقع وقد وقع كما أخبر.

 ص ص 199
ص(r) الخصيبي، الهداية الكبرى، ص rV.
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجهغي

صلى الله عليه وآله اقبل إليها زوجها فقال: يا حليمة من هذا الصبي؟ فقالت: ابن






 حليمة ودوابها تروح بطبنة تكاد تتغزر ر، وضروعها حفلة، فقالتت حليمـة لزو جهها





 بجبره فلم تدر حليمة ما تصنع، فاغتمت لذلك غما شديدا، وكان رسول رسول الشّه من
 مرسل مكا كانا يرياه في منازلمهما من الخير والبركة(1).

## معاجزه صلى اللّه عليه والهه وكراماته



(1) الخصيبي، الهداية الكبرى، ص 79.

يكن في المنزل ماء وكان في إناء قللل ماءء، فوضع أصـابعه فيه فتحلـب منهـا الماء، حتى روى الناس والإبل والخيل وتزود النـاس، وكـان في العسـكر إنـا بعير، والخيل إثنا عشر ألف فرس، والناس ثلاثين ألفا (1).

## بيعة الثنساء




 ماء، ثم غمس يده اليمنى فكلما بايع واحـدة منهن قالل: أغمسي يـدكّ، فتغمس كما غمس رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان هذا ماسحته إياهن (ثّ.

## بقية أحواله صلى اللّه عليه واله

ץץ- ما رواه المضضل بن عمر، عن الصادق عليه السلام قال: سأله رجـل عـن
 علي علهه السلام ما تقدم من ذنبهم وما تأخر (8)



דצוץ(Y)


 الصادق عليه السلام قال: سأله رجل عن هذه الآية، فقال: والثه ما كان له ذنب، ولكـن
. الفصل الرابع: مسند المُضل بن عمر الجحعفي

## كتاب الخا

## 

ץ § - عن جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه، قال: حـدثنا الحسـين بـن




## حلدود ولايتهه وسلطنتههم

؟؟ - دلائل الطبري: عن حمهد بن هـارون بـن موسى عن أبيه عـن محــد بـن

 عبد الله عليه السلام: جعلت فدالك ما لإبلسس من السلطان؟ قـال: مـا يوسـوس فـ في
 مسلطان على من في المشرق والمغرب؟ قال: نعم، قلت: فما لك أنت أنت جعلت فـدال والك
 في البر والبحر وعدد ما فيهن، وليس ذلك لإبلسس ولا لملك الموت (r)
 حدثنا العباد بن عبد الخالق، عمن حدثه، عن أبي عبدالله علبه السلام

الله ضـمن لـه أن يغفر ذنوب شـيعة علـي عليه السـلام مـا تقـدم مـن ذنبهم ومـا تأخر،


 البحراني، مدينة المعاجز: ع9ب.

و عن محمد بن سنان، عن المفضل بـن عمـر، عـن أبـي عبـدالله علبه السـلام،



## كونهم عليهه السلام علة الوجود

7 - الاختصاص: ابن سنان عن المفضل بن عمر قـال: قـال لي أبو عبـد الثه
 أمره وأباح لهم جنته، فمن أراد الله أن يطهر قلبه من الجُن والإنس عرفه ولايتنا،

 السلام، ومـا كلـم اللّه موسى تكلبمـا إلا بولايـة علي عليه السـلام، ولا أقـام اللّه
 الامر ما استأهل خلق من الله النظر إليه إلا بالعبودية لنا(ب)

## أصول معرقتهم الحقيقية

بئ



 الحرام ظاهره وباطنه(ظاهرة وباطنة) وصلى وصام وحج واعتمر وعظم حرمات


. النصل الرابع: سسند المضنل بن عمر الجعفي
اللّه كلها لم يدع منها شيئا وعمل بالبر كله ومكارم الأخـلاق كلها وتجنـب سيئها.








 شئت من الطاعة قل أو كثر فإنه مقبول منك (1).

## الخبر سياتي بطوله في تفسير القرآن <br> في بلد نورهم وطيتنهم عليهم السلام

^६ - في كتأب مصباح الأنوار: بإسناده عن رجالـه مرفوعـا إلى المفضل بـن
 عرفت ححمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام كنه معرفتهمّ؟ قلتت: يا سيدي وما كنه معرفتهم؟ قال: يا مفضل، تعلم أنهم في طير عن الخلائق بينـب
 الاعلى. قال: قلت: عرفني ذلك يا سيدي. قال لي: يا مفضل، تعلـم أنهـم علمـوا
 السماوات والأرضين والجبال والرمال والبحار، وعرفوا كـم في السـماء مـن نجم
(1) الصدوق، علل الشرائع، ص 19، المجلسي، بكار الانوار: جYV ص IVO.

وملك، و علموا وزن الجبال، وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها، وما تسقط مـن ورقة إلا علموها، (ولا حبـة في ظلمـات الأرض ولا رطـلا رطب ولا يا يابس إلا في كــاب

 حبور، طبت وطابت لك الجِنة ولكل مؤمن بها (r).
؟؟- عن داوود الرقى قال: كنا عند أبي عبد الله عليه السلام أنا والمفضـل بـن
 من الأرض.وقال الأخر: أرني آية من السماءاء.
فقالل عليه السلام: يا ارض انفرجي فانفرج الاني مد مد البصر فنظر إلى خلـق كثير
 اجتذب السماء بيدي لفعلت؛ فقال: انشقت وانظر ثـم تلـي هـذه الأيـة (ومـا محمــد

-0.


 حتى بدا له في خلق الأشُياء، فخلق مـا شـاء كبف شـاء مـن الملائكـة وغيرهـم، ثـم أنهى علم ذلك الينا(1).
(1) الانعام: 09.
 المعاجز: ج Y ص Y Y Y
.YY


. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
اه - سأل المفضل الصادق عليه السلام ما كتتم قبـل أن يخلق الثه السماوات والأرضين؟ قال عليه السلام: كنا أنوارا حول الــرا
 سبحوا، فسبحنا فسبحت الملائكـة بتسبيحنا، ألا إنـا خلقتـا مـن نور الله، وخلـا شيعتنا من دون ذلك النور فإذا كان يوم القيامة التحقت السفلى بالعليا، ثم قرن عليه السـلام بـين أصبعيه السبابة والوسطى وقـال: كهـاتِن. ثـم قـال: يـا مفضـل أتدري لم سميت الشيعة شيعة؟ يا مفضل شيعتنا منا، ونكن من شـيعتنا، أما ترى هذه الشمس أين تبدو؟ قلت: من مشرق. وقال: إلى أين تعود؟ قلت: إلى مغرب،
 or




 الله تعالى للسـموات والأرض والجبال هـؤلاء أحبائي وأوليـانئي وحججي علي



 جعلته معهم في روضات جناني وكان لهم فيها ما يشـاؤن عندي وأبكتهم كرامتي
(1) الصدوق، معاني الأخبـار، ص 1+1، المجلسي، بكار الانوار: ج YO ص Y Yو ج

وأحللتهم جواري وشفعتهم في المذنبين من عبـادي وإمـائي، فولايتهم أمانـة عنـد












 فأبرزت جميع ما فيها من ألوان النكال والعـا
 (1) أُعِيدوا فِيها
 حوا لا تنظر ا إلى أنـواري وحججـي بعـين الخسـد فأهبطكمـا عن جـواري وأحـل بكما هواني (r).
(1) الحّج: بY.
(Y) الصدوق، معاني الاخبار:، ص 199، الحر العاملي، الجواهر السنية ص عYO.
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجمعفي
أقول: سيأتي تُامه في تفسير القران.


 فكانوا أشباح نور بـين يـدي الله، قلـت: ومـا الأشباح؟ قـا قـل: ظل النور، أَبـدان نورانية بلا أرواح، وكان مؤيدأ بروح واحـد ة وهـي روح القـدس، فبه كان يعـد
 والصــوم والســجود والتسـبيح والتهليـل، ويصــلون الصـــلوات، ويحجــون ويصومون(1)

## مثزلتهم عندالالّه



 أصحابنا يذكرون عن المفضل بن عمر، قالل أبو عبد الله(علبه السـلام): لما عسكر
 ${ }^{.19 V}$ ح
(Y) كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي قدس سره قال النجاشي قدس سره:


 ^: ^:


أممير المؤمنين عليه السـلام بالنخخيلة تقـدم إلبـه رجـلان فأختصـما إليـه، فـأفحش أحدهما على صاحبه، قالل: فقالل له أمير المؤمنين(عليه السلام): اخسـأ فإذا رأسه
رأس كلب.

وقال: فأقبل بإصبعة يلوذ بـأمير المؤمنين(عليه السـلام)، قـال: فأخلذ بشـفته


المؤمنين: أنت هكذا وأنت تسير إلى معاوية؟
 صدره لفعلت، ولو أشاء أن أوتي به على سريره لفعلتى، نكنـا عبـاد مكرمون لا نسبقه بالثقول ونحن بأمره نعمل (1) .
00 - وروي المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الهّه علبه السـلام: إذا كان
 مفضل ألبس الخلائق كلهم يوم التقيامة بـأمر ححمــى قلت: بلـى، قـال: فعلي عليه
 خذها يا مغضل فإنها من مكنون العلم ويخزونه (r)



(Y) مشارق الأنوار: 0צץ. الجلسي، بحار الاتوار: جY ص זاM

 والمرسلين، وينتل عنه الثيخ حسن بن سليمان تلميذ الشهيد في كــابـي (المختصر ) قائلا:

 في(مدينة المعاجز) بعض معجزات أمير المؤمنبن(ع) مصرحا بأنه لبعض الامامامية وكذا

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجِفي
ومنزلتنا منه لما احتملتم. فقـال لـه: في العلـم؟ قـال عليه السـلام: العلـم أيسر مـن ذلك، إنّ الإمام وكر للإرادة الله - عزّ وجلّ - لا يشاء إلاّ ما شاء الله(1).

إن المالكئكة والجن تخلدههم





 OA


 الكيس حتى دنيا من المدينة فقال أحدهما لصاحبه(تعال حتى نتظر مـا حـال المالـ المال

 ينغـل عنـه في(انسـاب النواصـب) المؤلـف سـنة TV*|(الطهرانـي، الذريعـة: ج ج
(1^乏
(1) الاسترابادي، تأويل الايات: جY ص (1)


 ذلك، واغتما، وقالا: ما نقول لمولانا

المضضّل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإمامْية
يكون علم ما نقول عنده فلما دخلا المدينة قصـدا إليه فسلما إلبه المـال فقـال لهـــا


 فوجهت رجلا من الجّن من شيعتنا فأتاني بهذا الكيس من متاعكما(ث)

 النيشابوري، قال: حدثنا أحمـد، قـال: حـدثنا محمـد، قـال: حـدثـنا عبـد الله، قـال: حدثنا أبي، عن المضضل بن عمر، قال: حدثني أبو عبد اللّه جعفـر بـن محمـد عليه

 بهاتف من داخل الدار وهـو يقول: اشتد صـداع رأسي، وخـي




 منا أهل البيت ورب الكعبة. فدخلت فإذا أنا بفاطمة جالّسة وقدامها رحى تطحن
(1) نسبة إلى الري، وهي مدينة جنوب طهران حاليا




. الفصل الرابع: مسند المُضل بن عمر الجِعني
بها الشـعير، وعلى عمـود الرحى دم سـائل قـد أفضـى إلى الحـجر، فحانـت مـني


 يوم ولي يوم، فكان أمس يوم خلمتها، واليوم يوم خدمتي. قـال سـلمان: فقلـت: جعلني الشّه فدالك، إني مولى عتاقة. فقالت: أنت منـا أهـل البيـت ألــي




 فقام وإن دموعه لتحدر على لحيته، وإن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله لبنظر إليّه
 أن تستبين أسنانه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا حبيبي خرجي بالك ورجعت وأنت ضاحكك؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي، دخلت النـي الدار وإذا نائمة مستلقية لتفاها، والحسن نائم على صدر وها
 ملائكة سائرة في الأرض يخدمون محمدا وآل حمهد إلى أن تقوم الساعة؟!(1).
(1) الراوندي، الخرائج والجرائح: ج بص •ror ح، الطبري، دلائل الامامـة: ص

## جهات علومهم عليهم السلام

-7 - الصدق عن أبيه قال: حدثنا علي بن إبراهمبم بـن هاشـمّ، عن أبيه عن
 العابدين علي بن الحسين عليهما السلام قال: لبس بـين الله وبيـن حجته حجابِّ






 بعل ساعة) (Y)
r

(1) الصدوق، معاني الأخبار، ص صمr.




 ذات بيوت فيها أنواع خختلفة من الدهون - أورد الطوسي فهرسها: أولها الونا كتاب التوحيد،



. الفصل الرابع: مسند المُضل بن عمر الجمعفي

قال: سل يا مفضل، قال: ما منتهى علـم العـالم ؟ قـالل: قـد سـألت جسـيما، ولقــد سـألت عظيمـا مـا السـماء الـدنيا في السـماء الثانيـة إلا كحلقـة درع ملقـاه في أرض فلاة، وكذلك كل سماء عند سماء أُخرى، وكذا السماء السـابعة عند الظلمـة ولا الظلمة عند النور ولا ذلك كلـه في الهـواء ولا الأرضــين بعضـها في بعض ولا مثـل ذلك كله في علم العالم (يعني الامام) مئل مد من خردل دققته دقا ثم ضربته بالماء حتى إذا الختلط ورغا(1) أخذت منه لعقة(†) بإصبعلك، ولا علم العـالم في علـم الله تعـالى إلا مثـل مـل مـن خـردل دققتـه دقـا ثـم ضـربته بالمـاء حتى إذا اختلط ورغغـا
 وأنت بأخبار الأمور تصيب(ع)
 قلت لأبي الحسن عليه السلام: روينا، عن أبـي عبـد الله عليه السـلام أنـه قـال: إن علمنا غابر ومزبور ونكت في القلوب ونقر في الاسمـاع فقـال امـا الغـابر فمـا تقـدم

وأمهات الأولاد، الحدود والديات والثـهـادات، القضـايا والاحكام، العـدد. وقـال إنهـا
 الوليد يستثنى من روايـات محمـد بـن أحمد(صـاحب نوادر الخكمـة) بعضـا منهـا سماهـا

 (1) رغا اللبن: صار له رغوة: والرغوة: الزبد.
(Y) الملعقة: ما تأخذه في الملعقة أو بإصبعك. والمكلعقة. آلة يلعق أو يتـاول بهـا الطهـام

وغيره
(ץ) انتهزت كأنه من الانتهـاز والاخـلذ بسرعة، وأنت باخبـار الأمور تصيب أي إذا عرفت ذلك تصيب بـا تخبر من أحوالهم وشؤونهم عليهم اللسلام.


من علمنا، وأمـا المزبور فمـا يأتينا، وأمـا النكت في القلوب فإللهام وأمـا النقر في الاسماع فأمر الملك(1).

 لأبي عبد اللّه عليه السلام سألته عن علم الإمام بما في أقطار الأرض وهن وهو في بي بيته

 وروح الشـهوة فبه اكل وشرب واتـى النسـاء مـن الحـلالل وروح الايمـان فبـه امـر وعدل وروح القدس فبه حمل النبوة فإذا قبض النبي صلى النّه عليه وآلـه وسلم انتقل روح القدس فصار في(إلى) الامام ورورح التدس لا ينام ولا يغفل ولا يلهوا




 وكان لا يكنيني قبل ذلك: يا أبا عبد الله قالن: قلت: لبيك، قالن: إن لنا في كي كل كلي ليلة جمعة سرورا قلت زادك الله وما ذاك؟ قال: إذا كان ليلة الجمعة واففى رسول الله

> (1) الكليني، الكافي: ج ا ص عجّ، البحراني، ينابيع المعاجز، ص با. (Y) الزهو: الرجاء الباطل والكذب والاستخفاف

 بصائر الدرجات، ص r، المجلسي، بكار الانوار: جـو ص ص OV.

الثصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجحني
صلى الهّ علهه وآله العرش ووافى الأئمـة عليهـم السـلام معـه ووافينـا معهـم، فـلا


 أحكم وأكرم من أن يفرض طاعة عبد يحجب عنه خبر المهماء صبأحا ومساء











 (Y) الصفار، بصائر الدرجات: ( ( $)$


 والى شعيب من آدم يعنى هي عندي أقدر بها على ما قدر عليه موسى والميســم بالكسر: المكواة.




 واُوَدّي عنه، كلَّ ذلك من اللّه مكنني فيه بعلمه(r).

## آثار محبتهم وثواب محبيهم

إ7 - روى الصدوق محمد بن بابويه، عن أبيه، عـن سـد بـن عبد الله، عن





(1) حملت على التكلم والبنـاء للمفـول والحمولة بالضـم: الأحمـال، يعنى كلفنـي
 التي وردت من الله سبحانه لتربية الناس وتكميلهم.



يأتي.



الانوار: جזץ ص
. الفصل الرابع: مسند المُنل بن عمر الجعفي
لعلي عليه السلام: يا علي هـذا ربـاح غـلام آل النجـار، فقـال علي عليه السـلام: والله مـا رآني قط إلا وحجل في قيوده(1) وقال: يـا علي إني أحبـك، قـال: فـأمر
 والمسلمون إلى قبره، وسمع الناس دويا شديدا في اللسماء، فقـال رسول الثّله صلى الملى الله علهه وآله: إنه قد شيعه سبعون ألف قبيل من الملايكّكة، كل قبيل سبعون ألـف



 وولي الله غيور، فكرهت أن أحزنه بالنظر إلى أزواجه، فأعرضت
 رحمه الله، عن عمه محمد بن أبي القاسم (2)، عن محمـد بـن علي الكـوفي (0)، عـن
(1) قال في النهاية: ج اص \&هץ: في الحديث انه عليه السلام قال لزيد: أنت مولانات، فحجل، الحجل: أن يرفع رجلا ويقفز على الأخرى من الفرح، وقد يكون بالرجلين إلا أنه قفز، وقيل: الخحل: آنى مشى المقيد.

.YА人


 وثقه النجاشي وقال: عالم فقيه عارف بالأدب والشع الشعر .

$\qquad$
محمد بن سنان، عن المفضل، عـن جـابر بـن يزيـد، عن أبـي الزبير المكي (1)، عـن جابر بـن عبد الله الأنصـاري، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله عليه وآلـه: ان انله




 وصدقني، وأول من وحد الله معي، وانى سالت ذلك ربي عز وجلى، فأعطانيه،
 التو راة مقرون إلى اسمى، وزو جتـه الصـديقة الكبرى ابـنتي، وابنـاه سـبدا شباب


 القا V.

 اللدعاء لامه فإنها لم تخن أباه(٪).
(1) أبو الزبير المكي: محمد بن مسلم بن تدرس توفى(ت اY اY هـ) (تهذيب التهذيب: ج ج ص
 البحراني، حلية الأبرار: ج Y ص
 ص آ| عا المجلسي، بكار الأنوار: ج
. الفصل الرابع: مسند المُضل بن عمر الجُعني

 جرى ينابيع الحكمة على لسانه، وجلد الايمان في قلبه، وجلد له عمـل سـبعين نبيـا وسبعين صديقا وسبعين شهيد| وعمل سبعين عابد| عبد الله سبعين سنة(1).
 موسى بن أحمدل التلعكبري، عن عحمد بن همام، عن حميل بـن زيـاد، وعحهـل بـن
 بن هارون الخزاز، عن عحمد بن علي الصيرفي، عن عـهــد بـن سـنان، عـن المفضـل بن عمـر، عـن جـابر المُعفي، عـن رجـل عـن جـابر بـن عبـد الله قـال: كـان لأمـير
 أسعفه فيهـا فمـات اليهودي فحـزن عليـه واسـتبدت وحشـته لـه فالتكـــت إليـه الـنبي صلى الله عليه واله وهو ضاحلك فقال له: يا أبـا الحـسـن مـا فعـل صـاحبك و وـك قـال: قلت مات، قالل: اغتممـت به واستبدت وحشتلك، قـال: نعـم يـا رسـول اللّه، قـال: فنحب أن تراه عحبورا، قال: نمم بأبي أنت وأمي، قال: ارفع رأسلك وكشط له عن السماء الرابعة فإذا هو بقبة من زبرجـدة خضـراء معلقـة بالقـدرة، فقـال لـه: يـا أبـا الحسـن هـذا لمـن يحبـك مـن أهـل الذمـة واليهـود و النصـارى والمُـوس، وشـيعتلك المؤمنون معي ومعلك غدا في المِنة)

## الفلو فيهه عليهم السلام

V

 (Y) المستنبط، التطرة: ج الص 110 ح 100.

المخلوقين ولم تعلموه ولم تفهموه فلا تجحدوه وردوه الينا ولا وما جـاء كـم عنـا مـا لا يبيوز أن يكون في المخلوقين فاجحدوه ولا تردوه الينا (1).
ع - ع - V


 حذاء ولا رداء قد قام كل شـعرة مـن رأسـه منـه وهـو يقول: لا لا لا يـا مفضـل ويا


## تعلداد الأئمة عليهم السلام وتهيين أسهائهم

Vo

 أبي جعفر محمد بن علي البـاقر، عن أبيه علي بـن المن الحـي علي عليهم السلام قال: دخلت أنا وأخخي على جـلي ألي رسول الله صلى الله عليه
(1) الحلي، بختصر بصـئر الـدرجات: ص ا9، الجُلسي، بحـار الأنوار: ج Y0، ص -
(Y)


 اتحادا كالنصارى في عيسى عليه السلام.

. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجِعي
وآله فأجلسني على فخذه، وأجلس أخخي الحسن على فخـذه الأخرى، ثـم قبلنا
 وأمكمـا، واختـار مـن صـلبك يـا حسـين تسـعة أئمـة تاسـعهم قــائمهم وكلكــم في الفضل والمنزلة عند الله تعالى سواء ${ }^{\text {(1). }}$

 سنان، عن المفضل بن عمر الجِعفي، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عـي

 والخسين وتسعة من ولـد الحـسين أركان الـدين ودعائم الإسـلام، من تبعنا بجا، ومن تخلف عنا فإلى النار (r).
VV


 بن المسيب، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قلت: يـا رسول الشا اله، أرشـدني إلى




(1) الصدوق، كمال الدين وتام النعمة: ص ب79.



استمسك به نجاه، ومن اقتدى به هـداه. يـا بـن سمـرة، سـلم مـن سـلم لـه ووالاه،



 كما ملئت جوراوظلما (1).
بن
 أبي عمير عن المفضل بن عمر عن الصادق جعفر بن من محمد عن أبيه عـن آبائهـ عـن







 عرشي يا ححمد أتحب ان تراهم؟ قلت: نمم يا ربي فقـال عز وجلـ: ارفـع رأسـك

 بي بدون الواسطة بعيد.
(Y) الشُن: القربـة البالية.، ويو المنجـد في اللغـة: مــدة(شن): الشـن والشُنة: القربـة
. الانصل الرابع: مسنذ المضنل بن عمر الجُعفي
فرفعت رأسي فبإذا انـا بأنوار على وفاطمـة والحسـن والحسـين وعلي بـن الحسين


 حلالي ويرمرم حر امي وبه انتقم من أعدائي وهو راحه لأوليائي وهـو اللذي يشني قلوب شيعتك من الظالمين والجـاحدين والكـا

V9 - الصدوق عن غير واحد من أصحابنا قالوا: حلثنا عمهد بن همامر عن










 ذاكك الذي يفتح الله تعالى ذكره على يديه مشـارق الأرض ومغاربها، ذاكو اللذي




يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلا مـن امتحن الهّ




 إذ خرج محمد بن علي الباقر عليهما السلام من عند نسا نسائه وعلى رأسه ذئلى غلام فلما بصر به جابر ارتعدت فر ائصه، وقام






 ما قامت السماوات والأرض، وعليك يـا جـابر كمـا بلغـت السـلام، فكـان جـابر




 الحكم صبيا كل ذلك بفضل الWه علبنا ورحمته لنا أهل البيت(1).
(1) الصدوق، كمال الدين وتّام النعمة: ص ror، الخزاز القمي، كفاية الأثر: ص
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجُعفي
.





 الدجالل ويطهر الأرض من كل جور وظلم(1)



 السلام بالمدينة إذ دخلت علبه أم الثداء حبابـة الوالبية(ث) وعلى رأسها كوز شـبه
(1) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص Or (Y (Y) حبابة الوالبية: عـدها الشـيخ في رجالـه تـارة في أصـحاب الحسـن عليه اللــلام، وأخرى في أصحاب الباقر عليه اللهلام. وعدها البرقي كن روى عن أمير المؤمنبن، وعن
 امرأة من بني أسل، يقال لها حبابة الوالبية، فقال لها عباية: تدرين من هذا الشال الشاب الـنـي
 أحدثُكم بحديث سمعته مـن أبـي عبـد الله الحمــبن بـن علـي عليهمـا السـلام، قلنـا: بلـى، قالت: سمعت الحمسِن بن علي عليه اللسلام يقول: ثحن وشـيعتنا على الفطرة اللتي بعـث الله عليها محمدا صلى الله عليه وآله، وسائر النـاس منهـا بـراءء، وكانـت قـد أدركـت أمـير المؤهنين عليه اللسلام وعاشت إلى زمن الرضا عليه اللسلام، على مـا بلغـني، والله أعلـم،

المنسف (1) وعليها أبحار سابغة وهي متقلدة بمصحف وبين أناملها سبحة من حصى




 به الحصاة، وقال لها: يا حبابـة، هـذا كـان مرادكُ مني؟ فقالتت: إي والهّه يـا أمير
 فأردت هذا البرهان لبكـون معي إن عمـرت بعـدك، لاعمـرت، ويـا لـيتني وقومي
 بهذه الحصاة، فإذا فعل فعلك بهـا علمـت أنه الخلـف مـن بعـدكّ، وأرجـو أن لا لا





 ثم قالـت: يـا أمير المؤمنين مـن أيـن لامتـك الضـعـيفة الـيقين، القليلة العمـل لـولا

وقال الشيخ - قدس سره -: وقصته الرضـا عليه السـلام مـع حبابـة الوالبيـة صـاحبة






الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
فضل الله، وفضل رسوله، وفضلك أن أوتي هذه المنزلة التي أنـا وانلّه بـا فلته لـي منها موقنة ليقيني إنك أمير المؤمنين حقا لاسوا الك، فادع لي يا أمير المؤمنين بالثبـات
 المؤمنين عليه السلام بذلك وأصبحها خيرا. قالت حبابة: فلما قبض أمير المؤمنين



 عليه السلام بالسم، أتيت الحمسين علبه السلام، فلما رآني قالل: مرحبا يا حبا حبابة،
 إلى علي بن الحسين عليهما السلام وقد شك الناس فيه، ومألت شيعة الحجاز إلى
 اقصدي علي بن الحسـين عليهمـا السـلام بالحصـاة حتى يبين الحـق . فصرت إليـه



 وعلت سني، ودق عظمي، ورق جلدي، وحال وسواد شعري وكنت بكثرة نظري

 فأنكر بعض من بكضرته عليه السلام ضحكي وقلام الوا: قد خرفت يا حبا حبابة ونقص

 ميتتها، وانها تكون مـع المكرورات من المؤمنـات مـع المهـدي عليه الــلاملام من

وللدي، فضحكت شوقا إلى ذلك، وسرورا بـه، وفرحـا بقربها منه. فــــال القوم:










 فلا حاجة لي في الحياة الدنيا. قال: يا حبابة، ادخلي إلى أمهات الأولاد فجهـازك هناكُ مفرد.


 حتـى شـهدت وفاتهـا إلى الله رحمهـا اللّإ فقـالل مولاتـا الرضـا رحمك الله يا حبابة، قلنا: يا سيدنا وقد قبضت. قال: ما لبئت أن عاينت جهازهـا
 وصلينا معه، وخرجت الشيعة فصـلوا عليها، وحملـت إلى حفر إلـا وتها وأمرنـا سيدنا بزيارتها، وتلاوة القرآن عندها، والتبرك بالدعاء هناك(1). (1) الخصيبي، الهداية الكبرى: ص بץ، البحراني، مدينة المطاجز: ج V ص

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعي

## تصوص بعضهم على بمض في الاماملة

Ar














(1) قوله عليه اللسلام فان ضوء النهار أي لا تستنكفوا عن التعلم وإن كتتم علمـاء

 يستكف بعض الاخوة والأقارب عن متابعة بعضهم وكان الكفـا

 وبعد الزوال وهكذا، فبـاختلاف الاستعدادات والقابليـات تختلف إفاضة الأنوار على

سمعت أُباكُ عليه السلام يقول يوم البصرة: مـن أحـبَ يبرْني في الـدنّنيا والآخرة















 بغيره يرضى و من غيره كنّا نسلم به من مشكلات ألات أمرنا(1).


(1) الكلكيني، الكافي: ج ا ص "r٪، المازنـدراتي، شـرح أصـول الكـافي: ج

. النصل الرابع: مسند الفضضل بن عمر الجبعي
السـلام وهـو غــلام، فقـال: اسـتوص بـهـه() وضـع أمـره عنـد مـن تّـق بـه مـن أصحابك (r)
ع

 ثمّ قالل لي: لا تجفوا إسماعيل (غ).


 أمره عند الثقات من الناس للانتشار والخفظ.

 المازندراني، شرح اصول اللكاي: ج ج 7 ص الم



 والصلة لأنه وديعة النه عندكم سيرجع إليه، وقيل: لا تجفوه بتشديد الفاء بعـنى لا تلانهبوا




## من دلائل إمامتهم

 ماهويه عن إسماعيل بن علي النهرواني، عن ماهان الأبلي، عن المفضل بـن بـن عـي الجِعفي عن الصادق عليه السلام ان أمير المؤمنين كان حولي




 وفلان(1) في العربية، ونحن اليوم على سنـة الفـرس فليسـت ألستتنا على ديـن اللّه
 المخزومي معه( ${ }^{(r)}$
 خلف الطاطري عن الحسن بـن سماعة الكـوفي عـن راشـد بـن يزيـد المـدنـي عـن
 رسول الله(صلى الله عليه وآلـه في رحبـة مسـجده بالملدينـة وطائفـة مـن المهـاجرين



 عقولنا بطيها ومشمها والجام يسبح اللّه ويقدسه ويمجده بلسـان عربي مبين حتى
(1) في الاصل: ذكرهما باسميهما. (Y) الخصيبي، الهداية الكبرى: ص 109.

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجبعي
نزل في بطن راحـة رسول الله صـلى الله عليه وآلـه الـبمين وهـو يقول: السـلام عليك يا حبيب الله وصفيه ونبيه ورسوله المختار على العالمين والمفضل على ولم الملق
 المواخين وخليفتك خير المستخلفين وامام المتقين وأمير المؤمنين ونين ونور المستضينئينين وسراج المهتدين وعلى زوجته فاطمة ابتتك خير نساء العالمين الزهر اء واء في الز اهرين

 ما يقول الجام ويغضون من أبصارهم مـن تلألّؤ نوره صلى المي الله عليه وآلـه وهـو




 ويهلله ويكبره ويقول: يا رسول الله ما بقي من طيب في الجنة إلا وأنـا أطيـب منه،

 حبيبي الحسن والحسين، فقام أمير المؤمنين عليه السلام يمهـل الجـام ونـي
 والحسن والحسين عليهم السلام من الثله ورحمته وبر كاته ورده وهي في أيديهم فتحيوا





 جأشك، قم، إن نلته فما كممد رسول الله حقا ولا جاء بحق مك من عند اللّه فمد عمـر





 وأمرني بكضور وفاته فلا يستوحش من الموت ولا ولا ييأس من النظر إليكم وأن أنز

 فضل الهّ على رسوله وعلى أمير المؤمنين عليه السلام" (1). AV



 ادنيت سؤ الكك ياموسى ناولني تلك النواة، واشـار بيـده إلى نواة واة في جانـب الـدار
 في الأرض ودعى بدعوات سمعت منها: اللهم خالثق الحـب والنـوى، ولم اسمـع


. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
الباقي واذا تلك النواة قد نبتت نغلة واخذت تعلو حتى صارت بـازاء علو الدار، ثم حملت حملأ حسناً وتهدلت وبسرت ورطبت رطبأ وانا انظر اليها. فقال لي: هزها يا مفضل
فهززتها فترت علينا رطباً في الدار جنياً لبس مـا رأى النـاس وعرفوه اصفى من الجوهر واعطر من رواتح المسك والثعنبر تورى الرطبة مثل ما تورى المرآت.
 يسقط من هذا الرطب واهدي إلى يخلصي شبعتنا الذين اوجب الله لهم الجنـة فـلا يیل هذا الرطب الا لهم فاهل إلى كل نفس منهم واحدة. قال المفضل: فضـممت ذلك الرطـب وظننـت انى لا اطيق حمله إلى إلى منـزلي







 فعرفت والله عددهم من كتبهم (1).
(1) الخصيبي، الهداية الكبرى: ص Y00، البحراني، مدينة المحـاجز: ج 7 ص ITV،

^^ - ابن بابويه في النقيه: عن علي بـن أحمـد بـن موسى رضـي اللّه عنه،










(1) حمحد بن جعفر الأسدي.أغلب أصحاب كتب الرجال والتزاجـم لم يذكروه في
(رجال البرقي •Y، منتهى المقال Yor، معجم رجال الخديث 10 10 10 10). (Y)


 صحيح الحديث و المذهب.
(₹) عبد اللهّ بن الفضل النوفلي، روى عن أبيه وعن المفضـل بـن عمر، وروى عنـه جحفر بن أحمد، من أصحاب الصن الصادق عليه السلام.


. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعغي
قـال: صلى عيسى بـن مريم علـه السـلام وأمه. فقـال لـه علـي عليه السـلام: أفأخبرك من صلى هاهنا؟ قال: نعم. قالل: الخليل عليه السلام" (1).










 قال: حدثنا علي بن الخسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن


 منبركم هذا أُربعة رهط من أصحاب رسوا رسول الله صلى اللّه عليه وآله، منهم: أنس بن مالثك، والبراء بن عازب الأنصاري، والأشُعث بن قيس الكنـدي، وخالثد بـن

 المطاجز: ج ا ص 1 ص






 أنت يا خالثد بن يزيد، إن كنت سمعـت رسـول الله صـلى اللّه عليه وآلـه يقول:

 عازب، إن كنت سمعت رسول الهّ صلى الله عليه وآله يقول: مـن كنت مولا









اليمن، فمات بها، ومنها كان هاجر (1).




الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي

## فضل أمير المؤمنيز عليه السلام

101 91 - علل الشرائع: القطان، عن ابن زكريا القطان، عن البرمكي، عن عبد










 خلقكك إلبك وإلّي يأكل معي من هذا الطائر وعنى بـه علبـا عليه السـلام؟ قلـت: بلى، قـال: فهل يجيوز أن لا يحـب أنبيـاء الله ورسـله وأوصـياؤهم رجـي

 قال: فقد ثبت أن جميع أنبياء الله ورسله وجميع الملالكّكة وجميع المؤمنين كانوا

 من الأولين والآخرين ولا يدخل النار إلا من أبغضه من الأولـين والآخرين، فهر
 عني فرج الله عنك، فزدني ما علمك الله، قال: سل يا مفضل، ، فقلت لـه: يـا ابـن


رضوان ومالكك؟ فقال: يا مفضل أما علمت أن الله تبارك وتعالى بعث رسول الله



 وجلى قلت: بلى، قال: أو ليس علي بـن أبي طالـب علي ألـيه السـلام خليفتـه وإمـام أمته؟ قلت: بلى، قال: أو لـيس رضوان ولئى ومألك مـن جملة الملائكـة و المستنغرين



لا تخرجه إلا إلى أهله(1).

## مولد أمير المؤمنيز عليه السلام

جr -



 وكانت حاملة به لتسعة أشهر وقد أُخذها الطلق، فقالت جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جـدي إبراهبم الخلبل عليه


. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمغي

السلام، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هـذا البيـت، وبحق المولود الـنـي في بطني لـا يسرت علي ولادتي. قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيـت وقـد انفتـت عـن

 خرجت بعد الرابع وبيدها أمير المؤمنين عليه السلام، ثم قالتّ: إني فضـلت على من تقدمني من النساء، لان آسية بنت مزاحم عبدت الما الهّ عز وجل سرا مرا في موضـع




 يؤذن فوق ظهر بيتي، ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبـه وأطاعـ، وويـل لمن

أبغضه وعصان(r)

## نص النبي صلى اللّه عليه واله على امير المؤمنين عليه السلام

 قال: حدثنا حمهد بن علي القرشي، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عـن
(Y) وقفه: أي قصدنى: الامر: أطلعنه، من رام يروم روما ومراما.


 بكار الأنوار

الصادق جعفر بن حمهد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قالل: قـل رسول الن الّه









 عطب وهلك، وخير الزاد التقوى، ثم اذكروا وقوفكم بين يـدي الشا جـل الـل جلالله،


 أراد منكم أن يتخلص من هول ذلك اليوم، فليتول وليي، وليتبع وصبي وخلئيني

 يشق ولم يظمأ أبـدا، وإن علي بـن أبي طالـب عليه السـلام لصـاحب لوائي
 وبيده لوائي، تكته آدم ومن دونه من الأنبياء"(1).


الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
9६ - عن محمد بن الحسن بن أحمد بـن الوليـد رضي الله عنه، قـال: حـدثنا









 إذا انتصف النهار، أتيت البـباب، فقلـت: أدخل يـا رسول الهّه قـال: لا. فكبوت
 ألبث أن أتيت الباب الثانية، فقلت: أدخل يا رسول الله؟ فقـال: لا. فكبوت كبوة








 بالاحداث الـتي تكون من بعدي، وأمرني أن أوصـي بـنلك عليا. يـا أم سلمة،

اسمعي واشهدي، هذا علي بن أبي طالب، أخخي في الـدنيا وأخخي في الآخرة. يـا أم سلمة، اسمعي واشهدي، هذا علي بن أبي طالـبي، وزيري في الدي ألدنيا ووزيري


 حوضي، يا أم سلمة، اسمعي واشهدي، هذا علي ولي بن أبي وني طالبي، سيد المسلمين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، وقاتل الناكينين والثقاسطين والمـارقين. قلـت: يـا رسول الله، من الناكونون؟ قال: الذين يبايعونه بالمدينة، وينكثون بالبين بالبصرة. قلـت:
 أصحاب النهرووان. فتـال مـولى أم سـلمة: فرجـت عـني فرج الله عــكـ، والشّ لا سببت عليا أبد|"(1).

## صفة زهد امير المؤمنين عليه السلام ومناقبه



 أحد قسمين وانه الفاروق الأكبر (r).
 أبي عبد الله عن علي بن أبي عبد الله عن موسى بن سعيد عن عبد الله بـن قاسـم


 (Y) الصفار، بصائر الدرجات، ص 1 (Y 1 المجلسي، بكار الالنوار: ج
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجهغي
الحضرمي عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السـلام قال: قـال أبو جعغر
 لِّس بينهم وينه علم غيره فمن تبعه كان مؤمنا ومن جحده كـان كافرا ومـن شـك فيه كان مشركا (1).
9V




 عدل بينه وبين غيره كان مشركا، ومن جاء بولايته دخل الجننة، ومن جاء بـاء بعداوته دخل النار (2).

 ص ص६.
(Y) هو أحد رواة الحديث ومشايخ الشيعة، وله عندهم منزلة سـامية، وكان الوافد





$$
\text { (r) له ترجمة في(ميزان الاعتدال): ج \& ص } 01 .
$$



$\qquad$









 إن عليـا صـديق هـذه الأْمـة وفاروقهـا وحـدثها، إنـه هارونهـا ويوشـعها وآصـفها




 نصحت لكم، وبلغتكم رسالة ربي، ولكن لا تحبون الناصححين. أقول قولي هـي هـا واستغفر الهل لي ولكم" 99 - الصدلوق عـن أبيه رضـي الشه عنه قـال: حـدثنا سـعد بـن عبـد الله قـال: حدثنا محمد ابن الحسين بن أبي الخطـباب، عـن محمـد بـن سنان، عـن المفضل بـن

 الأنوار ج

النصل الرابع: مسند المضل بن عمر المجنغي
عمر، عن جابر بن يزيد الجِعفي، عن أبي الزبير المكي(1)، عن جـابر بـن عبـد الهـ الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده مـا وجهـ عليا قط في سرية إلا ونظرت إلى جبرئيل عليه السـلام في سبعين ألفـا مـن الملالئكـة


وألى سحابة تظله حتى يرزق حسن الظفر
 الصـوفي قـال: حـدثنا أبـو بكـر عبيـد الله بـن موسى الحبـا محمدبن الحسين الخشـاب قـال: حـدثنا محمـد بـن الحصـين قـال: حــثـنا المفضـل بـن


 سمي له يدعي الإمامة بغير حقها ويسمى كذابابي (٪). 1.1 - حدثنا ححمد بن موسى بن المتوكل رضي اللّه عنه، قالٍ: حدثنا حمهد بن



(1) هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي. موثق، وفى بعض النسخ أبى الرس وفى بعضها أبو الورس. وكلاهما تصحيف. (Y) الصدوق، الخصال: ص (Y) الصـو


 المقال، من خلّص الأصحاب. جارن الهد في سبيل مولاه ونطق بـالحق والصدق. (الاستيعاب


المضضّل بن عمر، ميرته العلمية ومسنده عند الإماميّة






 ولا يستلين الاتكاء، ولا يستخشن الجفاء، ولو رأيته إذ مثل في بحرابه، وقد ألد أرخى


 السفر، وقلة الزاد، وخشونة الطريق. قال: فبكى معاوية، وقال: حسبك يا ضرارار، كذلك كان والله علي، رحم الله أبا الحسن.
 مروج الذهب: ج YصH
 بالأستار المسدولة. وتلمل: تقلب والسليم: من لدغته المية. (Y) السليم: الملدوغ.
 البحراني، حلية الأبرار: ج Y ص الا
 الخصائص: ذكروا ان ضرار بن ضمرة الضبابي دخل على ملى معاوية بـن أبي سفيان لعنـه
 كان والشه امير المؤمنبن عليه السـلام طويل المدى، شـديد القوى، كثير الفـكـرة، غزير

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجهعي

اللبرة، يقول فصلا، ويحكم عدلا، ينفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمـة من نواحيه،




 لحيته، يتململ تململ السليم، وييكي بكاء الخزين، ويقول: يا دينيا يا يا دنيا إليك غنىي، أبيى تعرضت، أم إلى تشوقت؟ لا حان حينـك، هيهـات غري غيري لا حا حاجـة لـي فيكـ، قـد










 لمييته ولا نرفع أعيتنا إليه لعظمته فإنٍ تبسـم فعـن مثل اللؤلؤ المنظوم يعظم أهـل الـدين
 رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغاري




المضضّل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإماميّة

## موللد الزهراء عليها السلام









 وآله. فلما حملت بغاطمة كانت عليها السلام تحدثها من بطنها وتها وتصبرها ولها وكانـت




 انقضاء وحيه. فلم تزل خديبة عليها السلام على ذلك إلى أن حضرت ولادتها،

آه آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق وعظيم المورد فوكفت دموع معاويـة على الئى
 حبك إياه قال كحب أم موسى لموسى وأعتذر إلى الله من التقصير قالل فكيف صبراك

 هذا الثناء فقال له بعض من كان حاضرا الصاحب على قدر صاحبه).
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
فوجهت إلى نساء قريش ويـني هاشـم: أن تعـالين لتلبن مـني مـا تلـي النسـاء مـن النساء، فأرسلن إليها: أنت عصيتنا، ولم تقبلي قولنا، وتزوجت محمـا













 أبي رسول النه سيد الأنبياء، وأن بعلي سـيد الأوصـياء، وولـدي سـادة الأسباط،


 خذيها يا خديجة طاهرة مطهرة زكية ميمونة، بورك فيها وفي نسلها، فتناولتها فرحـة

مستبشرة، وألثمتها ثديها، فلر عليها، فكانت فاطمة عليها السلام تنهي في اليوم كما ينمي الصبي في الشهر، وتنمي في الشهر كما ينمي الصبي في السنة(1).
 المؤمنين لم يكن لفاطمة كنو على وجه الأرض



 ذالك لمريم كانـتـ سـيدة نسـاء عالمهـا، وفاطهـة سـيدة نسـاء العـالمين مـن الأولــين والآخرين (ب).


 V V وص

 عوالم العلوم ج ج الاص الـي



 الأوليـاء: ج Y ص ب\&، الطــبري، ذخـا


الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجحعي
1.0 - الدقاق، عن الأسدي، عن البرمكي، عن جعفر بـن أحمـد، عـن عبـد


 عليا، ولكن الله تعالىى زوجه ليلـة أسرى بي عـد سـد سـرة المتنهى، فـأوحى اللّه عز


1.7 - الكراجكي في كنز الفوائد،: عن أبي الحسن بـن شــاذان قـال: حـدثني

 يعقوب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال جدي رسول اللّ صلـي الهى الله عليه وآله: ملعون ملعون من يظلم بعدي فاطمة ابنتي ويغصبها حقها ويقتلها، ثـم قـال: يا فاطمة! أبشري فلك عند الله مقام حموود تشفعين فيه لمحبيك وشيعتك فتشفعين،
 غاصب لك ما أخرجه الله من النار أبد|(Y).
I•V سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السـلام جعلـت فـد فـدالك مـن
 استعظمت ذلك من قوله قال: فكأنك ضقت ما أخبرتك به قلت: فقـد كـان ذلك



المضضّل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإماميّة
جعلت فدالك فقال: لا تضيقن فإنها صديقة لم يكن يغسلها إلا صـديق أمـا علمـت أن مريم عليها السلام لم يغسلها إلا عبسى علهـ السلام"(1).

## أحوال الإمام الحسن عليه السلام



 السلام: حدثني أبي، عن أبيه عليهما السلام: أن الحسن بن علن علي بـن أن أبي طالـب












 ابن خير خلق اللّه، أنا ابن رسول الهل، أنا ابن صاحب الفضا الفـائل، أنا ابـن صـاحب
(1) الطوسي، الاستبصار: جا ص 199، الصدوق، علل الشرائع: ج ا ص غیا.
. التصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجحعني

المعجزات والدلائل، أنا ابن أمير المؤمنين، أنا المدفوع عن حقي، أنا وأخي الخسين سيدا شباب أهل الجلنة، أنا ابن الركن والمقام، أنا إبن مكـة ومنـى، أنـا ابـن المشـعر


 بعد ذلك بما يفتتن به الناس، فقال: يا أبا حممد، انزل فقد كنى كنى ما جرى، فنزل(1).

## أحوال الإمام الحسين عليه السلام







 بكاء شديدا وأنشأت تقول:




ترجـــــي الالـــــهـه مــــع الثــــــوابـ
حقـــــا لتــــــد ســــكن الـــــتراب

نعــب النــــراب فقلـــتـت مـــنـن
قـــال الامــــام فقلــــت مــــن؟
إن الحســـــــــــن بكــــــــــــا
فابــــــك الحســــــــين بعــــــــبرة



المضضّل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإمامْية
 بعــــــد الــــــــدعاء المســــــتجاب


قال حمد بن علي: فنعتته لأهل المدينة فقـالوا: قد جاء جاتنـا بسـحر عبـد المطلـب
فما كان بأسرع أن جاءهم الخبر بقتل الحسين بن علي علئيهما السلام" 11.







 وسبي ذراريك ونسائكك، وانتهاب ثقلكّ، فعندها تحا تحل ببني أمية اللعنة، وتعطر السماء رمادا ودما، ويبكي عليك كل شئ حتى الوحوش في الوس الفلوات، والحبتـان في البحار (\$).


بحار الأنوار: ج
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي

## أحوال الإمام الصادق عليه السلام

III- الكافي بعض اصحابنا عن ابن جمهور عن ابيه عن سـليمان بـن سماعـة



 الثرى (r) انا بن ابراهيم خليل الله(r)
(1) أبو حمد الحسن بن زيد بن الحسن السبط ابن الإمام أمير المؤمنين علي بـن أبي
 لرداءة مسلكه وضعف حديثه. كان مناوئنا مشاكسا للإمامين الباقر عليه السلام الما والصادي






 ألها (Y) أولاده انتشروا في البراري.



 الجلسي، بكار الالنوار: جVع ص

المضتّل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإمامْية
YاY- عن المضضل بن عمر: بينما أبو جعفر عليه السـلام بـين مكـة والمدينة إذا


 أبو جعفر عليه السلام فأحيا الله له حماره
 جعفر الوشا، عن الحسين بن مسكان، عن بشار الشعيري، عن المفضل بـن عـن عمر ،




 فنعرفه أُفسنا فيد اليل الكوفة فينادي علينا فيها ويقول للناس هاهنا بيعفر بن محمد وهو ساحر كذاب فيقولون له ما رأيت من سحره فيحلثّهم بالثذي



 للك حمارك تكتم عليه ولا تشنع به قال: نعم وأعطى عهـد اللّه وميثاقه على ذلك
(1) وقد بدد متاعه: أي فرق.

「と11
. الفصل الرابع: مسند الالفضل بن عمر الجعفي
فحلف ودنـا سيدنا أبو عبـد الله الصـادق صـلوات اللّه عليه مـن حمـاره وتكــم بكلمات، وقال لصاحب الحمار املدد برأسه فمده فنهض حيـا وحمل عليه رحلـه
 بيعفر بن محمد مر بكماري وهو ميت فتكلم عليه بسحره فأحمياه فشنع أكـر النـاس المخالفين من اجل ذلك وقال لي: من قابل اخرج يا مفضل: فإنك تلقى صا صاحب

 IIE


 هل لك في مرافقتي؟ فقلت: نعمّ، جعلت فدالك. قـلال: إذا كان الليلـة فصـر إلـي. فلما كان في نصف الليل خرج وخرجت معه، فإذا أنا بأسـدين مسرجين ملجمـين قال: فخرجت، فضـرب بيلده على(إلى) عيني فشـدها، ثمـم حملنـي رديفـا فصبح


 صبية لها تبكبان فقال عليه السلام لها: ما شأنك؟ قالتت: كنت أنـا وصبياني نعبش من هذه البقرة وقل ماتت، لقد تحيرت في أمري. قال: أفتحبين(أحتبين) أن يمييها

 (Y) البحراتي، مدينة المعاجز: (Y) بكارالانوار: ج 70 ص

الله لك؟ قالتت: أو تسخر مني مـ مصيبتي!؟ قـلّ: كـلا مـا أردت ذلكـك، ثم دعـا
 أنت عيسى بن مريم ورب الكعبة. فدخل الصـادق عليه السـلام بـين النـاس، فلمـ تعرفه المرأة( (Y).
الصا - الصـار عـن محــد بـن عيسى رفعـه إلى المفضـل بـن عمـر قـال: قـال

 قالوا: لا والها ما رأينا أحدال(ب)

## أحوال الإمام موسى بن جهفر

IIV




 ما يدفع عن نفسك البرد؟! فقال: يا مولاي مـا علمـت أن يـأتي الزمهرير عـا آجلا.
(1) ركضها: ضربها، يقال: ركضت الدابة إذا ضربتها برجلك لتّستحثها
 ص 199، الجُلسي، البحار: ج
 شهر اشوب، المناقب: ج ז (r) الصفار، بصائر الدرجات، ص 010، الجلسي، بكار الالنوار: جV\& ص
.

فقال عليه السلام: أما إنلك يا مهران لشاكك في مولالك موسىى! ففـالل: إنــا أنـا شـالك فيكك لأنه ما ظهر في الأئمـة أسـود مثلـك أو غـيركّ. فقـال عليـه السـلام: ويلـكـك لا لا تخاف من سطوات رب العالمين ونقمته؟! ويلك سـأزيل الشـلك عـن قلبـلك إن شـاء الله. فاسـتدعى البـواب فقـال: لا تدعـه يـدخل إلـي بعـد هـذا اليـوم إلا أن آذن لــه بذللك. فخرج من بين يديه وهو يقـول: وا سـوءة منقلبـاه! وخرج إلى الجلبانـة فـإذا السحبب قد انقطعت، والغيوم قد انقشعت وكان يتردد متفكرا، فإذا هو بقصر قـد حفت به النخيل والأشجار والرياحين، وإذا بابه مفتوح، فـدنا مـن البـاب ودخـل القصر. فإذا بـه مـا تشتهي الأنفـس وتلــذ الأعـين، وإذا مـولاي عليه السـلام علـى سرير من ذهب ونور وجهه يبهر نور الشمسس، وححواليـه خـلم وورصـائف فلمـا رآه تحير. فقال له: يا مهران مولالك أسود أم أبيض السلام: لولا ما سبت للك عندنا من الخلدمة، لأنزلنا بـك النقهـة. قـلّ: فـألهمني الله
 القصر ومن فيه، وعدت إلى موضعي وأنا مذعور وإذا أنا بمولاي، هـو علـى بغلـة،
 أبيض؟ فخررت ساجدا. فقالل: ارفع رأسلك فقد عفوت عنلك فـان قولـلك مـن قلـة معرفتلك. ثم قال لي: انظر الساعة. فرأيته كالقمر المنير لِلة تمامه. ثم قالل: أنـا ذلـك الأسود، وأنا ذلكك الأبيض، ثم هوى من البغلة وقال:(عالم اللغيب فلا يظهر على
غيبه أحدا إلا من ارتضىى من رسول)(1).

## النص على الامام الكاظم عليه السلام

 بن علي الحميري، عن الحسن بن أيوب، عن عبد الكريم بـن عمر الخئعمي، عن عن

حماد الصائغ قالل: سمعت المضضل بـن عمـر يسـأل أبـا عبـد الله عليه السـلام هـل





 النص على الإمام الرضا علبه السلام
 اللّه عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن عبـد الله بـن عبـد الر الرحمن عـي
 علبه السلام ابنه في حجره إليه ويقول بابى أنت وأمي ما أطيب ريحك وأطهر خلقـك وأبـين فضـلك؟! قلـت:


 رشد ومن عصاه كفر ().




.
و عن الصدوق عحمد بن بابويه، عن أبيه، عن سعد بن عبـد اللّه، عن أحمــد


 الحسن بن معاوية، عن الحسن بن حبوب، عن عبسى بن بن سلبمان، عن المفضل بـن

## في من ادعى الإمامة وهو ليس من أهلها

- 



 فجئت إلى أبي جعفر عليه السلام فلما بصرني قال: يـا جـابر - متبسـما - مررت





 منها إن كنت صادقا. قال عبد الله: قم فادخل أنـت قبلي. فقـام أبو جعفـر عليه

(Y) النعماني، الغيية، ص Y90.

السلام ودخلها، حتى لم يزل يدوسها برجل، ويدور فيها حتى جعلها رمـاد|1(1) رمددا ثم خرج فجاء وجلس، وج
 الخكم ويولده! ${ }^{(T)}$

 عن المفضل بن عمر، قال: كنت مع أبي عبـد اللّه عليه السـلام وهـو راكـب


 فرجعت يده. ثم أقبل علي وقال لي: يا مفضل - وقد مرت عظاءة(r) من العظاء - ما يقول الناس في هذه؟ قلت: يقولون إنها حملـت الماء فأطفـأت نـار إبر اهيم.
(1) الرماد الرمدد: المتـنهي في الاحتراق والدقة " لسـان العرب - رمد -: ج

110
 البحراني، مدينة المهاجز: •عץر.
 10جص VI، الدميري حياة الحيوان: ج Y ب
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعي



 وكان أكبر ولد جعفر عليه السلام في وقته ذلك، وهـو المعروف بـالأفطح (ث) . فـأمر

 الامامبة، فلما جلس إلبه أُخوه عبد الله، أمر موسى علبه السلام أن تضرم(تبعل)
(1) (1) لعل المبنى أن هذه الدابة مع حيوانيتها كانت تدفع عن إبراهيم، وانى مع أنه من

 وتعظيمهـم













النار في ذلك الحطب، فأضرمت(فاحتزق كله)، ولا يعلمـ النـاس السبب فيه(مـا سبب ذلك)، حتى صار الحطب كله جمرا، ثم قام موسى عليه السـلام و جلس




دار موسى عليه السلام"

## موت اسماعيل و بطلاز قول الإسماعيلية

r عبد الله عليه السلام وعند يمينه سيد ولثده موسى عليه السلام






 فلما فرغ منه قال للمفضل: يا مفضل احسر عن و جههه، فحسر عن و وجه أحي هو أم ميت؟ فقال: ميت قال: اللهم اشهلد عليهم، ثـم حمـل إلى قبره، فلمـا

 العاملي، إثبـات الهداة: ج Y Y ص Y Y Y Y

$$
\text { r } \tau^{1199}
$$

. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجهعي
وضع في لحده قال: يا مفضل اكشـف عن وجههه وقـال للجماعة: أحـي أم ميت؟


 اللحد من هو؟ قلنا: إسماعيل قال: اللهم اشهد، ثم أُخذ بيد موسى عليه اللمـلام وقال: هو حق، والحق معه ومنه، إلى أن يرث الما الها الأرض ومن علئه ووجدت هذا الحديث عنه بعض إخوا انتا فذكر أنه نسخه من أبـي ألمر ألمرجى ابـن



 السلام قال: والله ليظهرن عليكم صاحبكم وليس في في عنق أحد له بيعة، وقالن فـلا
 مَعْرِّونَ)

## ايـان ابي طالب

快 ا
 عن أبيه، عن حمدد بن أبي عمير، عن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبـد الهّ عليه




الالفضّل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإماميّة
وستين") ثم قال عليه السـلام: إن مثـل أبي طالـب مــل الكهـف، أُسروا الايــان وأظهروا الشرك فكاتّاهم الشه أجرهم مرتين (1).
 اليدين لبيان عقود العدد وضبطها من الواحد إلى عشرة آلاف، فصورة الثلاثيثة والستبِّ على القاعدة الممهدة أن يثـى الخنصر والبنصر والوسطى والآحـاد وهـي الثلاثئة جاريا

















 الأعشار. وأما المئات فهي عقد أصابع الآلحاد من اليد اليسرى فالمائة كائة كالواحد والمالمائتـان

. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي


 الله علهه السلام، عن ابائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السـلاملام، قـال:

 فض اللّه فاك والذي بعث عحمدا بالحق نبيا، لو شفع أبي في كل مـلـن



 وجل من قبل خلق ادم بألفي عام (ب)
و حدث القاضي أبو الحسن بحمـد بـن عثمـان بـن عبـل الله النصـيبي في داره قال: حلثني جعفر بن محمد العلوي، عن عبد الله بن أحمـد، قال: حـدثني محمـد ابن زياد، عن المفضل بن عمر، مثله(r).

كالعشر والألفـان كالعشرين إلى التسعة آلاف، هذا خلاصـة القاعـدة المذكورة فتدبر في

 (1) الصدوق، معاني الأخبار، ص YY (1 اح1، البحراني، البرهـان في تفسير القرآن،
جغ، ص YVV
( الطوسي، الأمالي: ص 0، (Y) الطبرسي، الاحتجاج: ص (Y)
(Y) ابن شاذان، مائة منقبة، ص (Y)



## في الهباس بن امير المؤمنين صلوات الالّه عليه


 صلب الايمان جاهد مع أبي عبد الله وأبلى بلاء حسنا ومضى شهيد|(1).

## كتاب الظهور والرجعهة

## النص على الإمام المهلدي عليه السلام

IYV ححمد بن أبي عبد الله الكوفي، عن موسى بن عمـران النخعي، عـن عمـه الحـي
 عليهما السلام، فقلت: يا سيدي لو عهلت إلينا في الخلف من بعدك؟ فقال لي: يـا

الأمـالي: ج اص اص الا
 الأميني، الغدير ج V ص VAV
(1) ابن عنبة، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، ص



 الطفيل بن عامر وأمهـا كبشـة بنـت عروة الر بـد فاطمة بنت عبد شمس بن عبد مناف
. النصل الرابع: سسند المضنل بن عمر الجعفي
مفضـل: الامـام مـن بعـدي ابـني موسى والخلـف المـأمول المتتظر(م ح م د) ابـن الحسن بن علي بن عحمد علي بن موسى (1).

## وقوع الفيبتين وحيرة الشيمة


 عيسى وعبد الله بن عامر القصباني جميعا، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن الاني محمد بن مساور، عن المفضل بن عمر الجِعفي، قالل: سمعـت الشـيخ - يعني أبـا

(1) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة: ص عץץّ، الطبرسي، إعلام الورى: ص ص

 وفيه لم لا عهدت
 مالك، هو أبو علي حمد بن همـمّم، وقد عجب النجا الثعة أبو علي بن همام وشيخه الجليل الئقة أبو غالب الزراري عـي






 من التفعيل مؤكدا بالنون، وهو أظهر، ،

وليخملن حتى يقال: مات، هلك، بأي واد سلك؟ ولتّدمعن عليه عيون المؤمنين، وليكفأن تكفؤ السفينة في أمواج البحر (1)، فلا ينجو إلا من أخلذ اللّ ميثاقه، وكـــ المب في قلبه الإيمان، وأيده بروح منه، ولترفعن اثتتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي مـن أي. قال: فبكيت، ثم قلت لـه: كيف نصنع؟ فقـال: يا أبـا عبد الله - ثم نظر إلـي شُمس داخلة في الصفة - أترى هـذه الشُمس؟ فقلـت: نــم، فقـالّ: والّه لأمرنـا أبين من هذه الشمس (r).
(1) قال النعماني: يريد(عليه السلام) بذلك ما يعرض للشيعة في أمواج الفتّن المضلة












 نسأل البّات ونستزيده علما فإنه أجو د المحطين وأكرم المسؤولين


 الهــداة: ج
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي



 على أمره من أصحابه إلا نفر يسير لا يطلع على موضـعه أحـد من ولــه ولا ولا غيره إلا المولى الذي يلي أمره (ب)


 السلام، قال: إن لصاحب هذا الأمر غيتين: إحداهما تطول حتى يقول ينول بعضهمه:
 أصحابه إلا نفر يسير، لا يطلع على موضـعه أحـد مـن ولي ولا غيره، إلا المولى الذي يلي أمره ${ }^{\text {آلا }}$

 أحاديث الإمام المهدي(عليه السلام): ج
 إيراهيم ولا بعنوان عبد الله.

 النعماني، الغيية ص 19 .




اץ| - الصدوق، حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن رضي الشه عنهمـا قالا: حـدثنا






 غيب عنهم حجته طرفة عين، ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس" (1).

## آخر الزماز وعلامات ظهوره

 وقعت الزوراء؟ قال: قلت: الله وحجته أعلم. فقال: إعلم يا مفضل أن أن في حوالي
 قصورها كتصور الجنـة ونسوانها كحور العـين، واعلم يـا مفضـل، أنهـن يتلبسن بلباس الكفار ويتزين بزي الجبابرة، ويركبن السروج، ولا يتمكن لأزواجهن، ونهي ولا تنـي مكاسـب(مسـاكن - خ ل) الأزواج لهـن فـبطلبن الطـلاق مـنهم، ويكتنـي

الجلسـي، بجـار الأنـوار: ج المهدي(عليه السلام): ج (1) الصـدوق، كمـال الــدين: ص

 والتبصرة: ص بזا، גזץ.
. النصل الرابع: مسند المضنل بن عمر الجِعي
الرجال بالرج جال والنساء بالّنساء، وتشبه الرجـالل بالنساء و النساء بالرج جالل. فإنـك

 وقد نظم هذا الحديث فرهاد مرزا قائلا:
 صــارت مقـرا لسـلطان الزمــان بهـا لـولاه مـا حـل فيهـا الانـس والبــان
 رجــالهم شـبهوا النسـوان سـيرتهم كــهـانهم مســخوا والكـــل نسـوان



 صــنف حصــلهم أفكــار فلســنة صـنف لأخـذ لنـات الكنـر عطشـان أفعـالهم شـهـدت في صــدق قائلـها

ץ با - عن محمد بن علي الكوفي، قال: حدثنا يونس بن يعقوب، عن المفضل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: ما علامة القائم؟ قال: إذا استدار




الفلك، فقيل: مـات أو هلك، في أي واد سـلك؟ قلت: جعلت فـداكّ، شم يكون ماذا؟ قال: لا يظهر إلا بألسيف" (1).
ع عا - الغيبة للنعماني: علي بن أحمد، البندنيجي، عـن عبيد اللهّ بـن موسى


 تسسحوا العلق والعرق (Y).





بأمر الله تبارك وتعالى (8)
اقول: سيانتي في تغسير القرآن زيادة على ما تقدم.










. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجحفي

## في فضل انتظار الفرع


 سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: من مات متتظر الهنذا الألمر كان كمن كان مع القائم في فسطاطه، لا، بل كان كالضضارب بـين يدي الـي رسول الها صلى الله عليه وآله بالسيف" (1).


 مهديكم سنين من دهركم الخبر (r).

 ليغيبن امامكم دهرا من دهركم، وليمحصن حتى يقـال: مـات، قتل، هلك، بأكي واد سلك؟ ولتدمعن عليه عيون المؤمنين(ب).

## بلـي ظهوره عليه السلام وما يجري بعل ذلك

 عـن حمــد بـن إسماعيل عـن أبـي إسماعـلـ السراج المفضل بن عمـر عن أبي بصـير قـال: قالل أبو عبـل الشه عليه السـلام إذا تناهـت





الاممور إلى صـاحب هـذا الأمر (1) رفـع اللهّ تبـارك و تعـألى لـه كـل مـنخغض مـن الأرض وخغض له كل مرتفـع حتى تكون الـدنبا عنـده بمنـزلة راحته؛ فـايكم لو







 شمس ولا قمر، ولا يكون على وجـه الأرض مؤذ، ولا شـر، ولا إلما ونم(سـم)، ولا
 وسوسة، ولا عمل، ولا حسد، ولا شئ من الفساد، ولا تشوك الأرض والشا






 السلام) اخرجناه في هذا الباب تبعا له

ص صYA.
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي
لإبليس هيكل يسكن فيه - والهيكل: البدن - ويصافح المؤمنون الملائكة، ويوحى
 يكون المؤمن إلا بالكوفة، أو يمن إليها (1).


 للمؤمنين في زمانه في الصور التي كانوا عليها وفيها، بين أظهرهم، لينتصف منهم المؤمنون

 بيوت أهل الكوفة بنهري كربلاء


 عشرة آلاف، فيسير فيه إلى المدينة(غ).
(1) الطبري، دلائل الامامة: ص צTY، ابن عبد الوهاب، نوادر المحجزات: ص $19 \wedge$

 ح ح


 (๕) البياضي، الصراط المستقيم: ج ب ص Yor.

المضضَل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإمامْية

 على منبر الكوفة وحوله أصـحابه ثـلاث مائة وثلاثة عشر رجـا

 فيجفلون عنه إجفال الغنم، فلا ييقى منهم إلا الوزير وأحد عشر نتيا كما بـلا بقوا مـع

 1乏1 - الإرشاد: روى المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبـد الله عليه السـلام




 وافاه ثلاثمائة وبضـعة عشر رجـلا فيبايعونه ويقـبم بكـة حتى يتم ألما أصحابه عشرة آلاف أنفس ثم يسير منها إلى المدينة(').
 أحمد بن هوذة الباهلي، قال: حدثنا إيراهيم بن إسـحاق النهاوندي، قـال: حـدثنا

 وأجفل القوم أي هربوا مسرعين.
 الالوار: جه ص صr الارr.

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
عبد الشه بن حماد الأنصاري، عن المضضل بن عمر، قال: كنـت عند أبـي عبـد الهّ




 عنا فصرنا نأكل ونشرب وهل رأيت ظلامة جعلها الهل نعمة مثل هذا؟با(1) I VV ا - روى المضضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن
 وذهبت الظلمة، ويعمر الرجل في ملكه حتى يولد له ألف ذكر ، لا تا تولد فيهم أنثى النى

 رزقهم اللّه من فضله. ${ }^{\text {(Y) }}$
1乏^ - عن أبي الحسين محمد بن هارون بن موسى، قـال: حـدثني أبي، قالل:









ألف سنة، يولد له في كل سنة غلام، لا يولد له جارية، يكسوه الثوب فيطول عليه كلما طال، ويتلون عليه أي لون شاء(1).

## احوال اصتحابه ومز يكر معه






 وسمـــة أم عمـار بـن ياسـر، وزبيـدة(زبـيرة)، وأم خالــد الأحمسـية، وأم سـعيد الخنفية، وصبانة(صيانة) الماشطة، وأم خالد الجمنية)

 أصحابنا يتظره، فقـال لنـا أبو عبـد الله عليه السـلام: إذا قـام أتى المؤمن في قبره

 (Y) المعدود في الحديث تسع نساء.




 (0) في نسخة: خالد أبي عمارة
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
فيقال له: يا هذا! إنه قد ظهر صاحبك، فـإن تشـأ أن تلحق بـه فـالحق، وإن تشـأ أن تقبم في كر امة ربك فأقم
101- عن المضضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السـلام، قـلا إلذا قـام قـائم
 خمسـة عشر مـن قوم موسى الـذين يقضـون بـالحق و بـه يعـلـونون، و سـبعة مـن أصـحاب الكهـف، و يوشــع وصـي موسـى، و مـؤمن آل فرعـون، و ســلمـان النفارسي، و أبا دجانة الأنصاري، و مالثك الأشتر (ث).


 يديه أنصارأ وحكُأمأ) (r)
 عن ابي علي حمد بن همام عن احمد بن الحسين المعروف بابن ابي القاسـي عـن عن



 دار الدنيا، فلما قاتلوا الحسين عليه اللملام، فكان اليوم الثالثـ عند المنربـرب اقعـد


 (Y) العياشي، تفسير العيّاشي: ج ج با

 من حوله ثم يدعو بالمائـدة فيطعمهم ويأكل معهـم مـن طـمـام الجـنـة ويسقيهم مـن
 كرر عليهم لو عقلوا، قالل: ثم خرجوا 'لرسلهم فعاد كل واحد واحد منهم إلى بلادهـمم، ثم اتى لجبال رضوى فلم يبقى احد من المؤمنين الا اتاه وهـو على سرئى وري من ون نور قد حف به ابراهبم وموسى وعبسى وجميع الالبياء ومن ورائهم الملائكة ينظرون ما يقول الحسين عليه السلام.
قال: فهم بهذه الحال إلى ان يقـوم القــائم واذا قـام التـائم عليه السـلاملام وافوا
 ارضي من المؤمنين الا حغوا بالحسين علبه السلام حتى ان الثه الها تعالى يزور الحسين عليه السلام ويصافحه ويقعد معه على سرير يا مغضل هذه واللّه الرفعة التي لـبس فوقها شيء ولا لور ائها مطلب" (1)

 علي الطائي عن أبيه، عن المضضل قال: سمعت أبا عبد الله عله السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر بيتا يقال له بيـت الحمـد فيه سـرأج يزهـر مـن يوم ولـد إلى ألى أن يقوم بألسيف لا يطنى (Y).

 YY9 النعماني، الغيية: ص (Y)
. النصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي

## رجعة الامام الحسين عليه السلام






 إلا قضبتها لكم، فيكون أكلهم وشربهم من الجِنة، فهذه والله الكرامة(1).

## حليث المفضل في الرجعة



 المضضل بن عمر قال سألت سيدي ابا عبد الله الصادق عليه السلام هـل للمـأمول المتظر المهدي اليٌ التسلبيم من وقت موقت يعلمه الناس؟ فقال الصادق(علهـ السلام): حاشا لها أن يوقت له وقت وقت أو يوقت له شيعتنا. قال: قلت يا مولاي و لم ذلك؟



 (الالعراف: الان





 قلت: يا مولاي ما معنى يمارون؟ قال: يقولون متى ولد؟ ومن رأى؟ و اين هو؟ واين واين يكون؟ و متى يظهر؟ كـ كل
 وإِنْ للُطَاغِينِ لَشَرْ مَبِ (1)
قال المفضل: قلت يا مولاي فلا يوقت لها وقت؟


 اككر من جهلهم به، وإغنا التقى اليهم ليكون لله الحجة عليهم قال المفضل: يا مولاي فكيف بدو ظهور المهلدي البه التسليم؟
 و نسه و يكثر ذلك في افواه المُقين والمبطلين والموافقين والمخالفين ليلزمهم الحجـة
(Y) الزخرف: 10.
(r) الزخرف: דו

(0) الشورى: (0) الشي: 1A-IV.
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجِعفي

بمعرفتهم به، على أنا قد قصصنا و دللنا علبه ونسبناه وسميناه وكنيناه، وقلنا سمي" جله رسول الله(صلىى الله عليه وآله وسلم) و كنيه؛ ئلا يقـول النـاس مـا عرفنـا لــه اسما والله ليحقن الافصاح به وباسمه و بكنيته على ألسـتتهم حتـى يكـون ليسـميه بعضهم لبعض كل ذلك للزوم الحجة عليهم، ويظهره الله كما وعـلده جـلده رسـول


 - الْمُرْرَوْنُ (r)
 فوالله يـا مغضـل لتفتـدن الملـل والاديـان والآراء والاختـلاف ويكـون الـدين كلـه

 قـال المفضـل: قلـت يـا سـيدي فالــدين الـذي أتـى بــه آدم و نـوح و ابـراهيم و

موسى و عيسى و عحمل(صلى الله علبه وآله وسلم) هو الاسلام؟ قال: نعم يا مفضل هو الاسلام لا غير. فقلت: تجده في ككاب الله.

-年) (7)
(1) التوبة:
(Y) الفتح: Y (Y)
(
( ) لقمان: غ

(7) لقمان: عץ.













. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
وتَحْنِ لَّهُ مُسْلْوُونَ) (1).
قال المفضل: يا سيدي كم الملل
قال: يا مفضل اربعة و هي الشرائع.
قال المضضل: يا سيدي المجوس لم سموا الجوس؟




ولم يُجعل لصلاتهم وقتاو و انما هو افتراء على الله و كذب على الى آد آد و شيث. قال المفضل: يا سبدي فلم سمي قوم موسى اليهود؟
 قال المضضل: يا سيدي فلم سمي النصارى نصارى؟
 اللّه ) (r) فسموا النصارى لنصرة دين اللّا
قال المفضل: يا سبدي فلم سموا الصابئون الصابئين؟ قالل: يا مفضل لأنهم صبوا إلى تعطيل الأنبياء و الرسل و الملل و الشـرائع و
 وصية الاوصباء، فهم بلا شريعة و لا كاباب و لا رسول و هم معطلة العا العالم. قال المفضل: سبحان الله فما أجل هذا من من علم! قال: نعم يا مفضل وألثقيه إلى شيعتنا ئلا يشكّوا في الدين المين. قال المفضل: يا سيدي ففي اي بقعة يظهر المهدي؟

قال الصادق(عليه السلام): لا تراه عـنِ في وقت ظهوره إلآ رأته كل عبن، فمن قال لكم غير ذلك فكذبوه.
قالل المفضل: قلت يا سبدي و لا يرى وقت ولادته؟








 و ستين و مائتين فلا تراه عين واحذة حتى تراه كل عين. قال المفضل: قلت يا سيدي فمن يخاطبه و لمن يخاطبى قال الصادق(عليه السلام): تخاطبه حتى تراه كل علئن علين، الملائكة و المؤمنون



 أعنزا عجافأ حتى يقبل نحو البيت و لـبس مـن احـد يعرفه، ويظهر و هو شـاب عرنوف.
قال له المفضل: يا سيدي يعود شابا او يظهر في شيه؟
 صورة يشاء اذا جاء الامر من الهّ جل ذكره.
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي

## قال المفضل: يا سبدي فيمن يظهر؟ وكيف يظهر؟






 على وجه الارض إتتوني طائعين فترد صيحته، عليهم و هـم فـ في بحـاريبهم و على
 فيجيئون نيوها و لا يضى لهـ



 الله عليه وآله وسلم) في يوم بدر.


الحسين بن علي(عليهما السلام) يظهرون معهم؟
 شيعته و عليه عمامة سوداء.
قال المفضل: يا سبدي فنتباء القائم علبه السلام بايعوا له قبل قيامه؟
 المبايع لها و المبايع له، بـل يـا مفضـل يسند القـائم عليه السـلام ظهره إلى الكعبـة

البيت الحرام و يمد يده المباركة فترى بيضاء من غير سوء فيقول هـذه يـد اللهّ وعـن





 انظروا هل تعرفون احدا من معهـ
 فلان و فلان يعدونهم باسمائهم، ويكون هذا اول اول طلوع الشـمس مـن ذلـك الـك اليوم

 عحمد(صلى الله عليه وآله وسلم) و يسـميه باسـم جـد لابيه الحسن الحادي عشر إلى الحسين بن علي بـن ابي طالـي إلب أمير المؤمنين عليه



 بالثغروب صر خ صارخ من مغربها يا معشر الخلايتق قد ظهر ربكـم بـوادي اليبابس
 فاتبعوه تهتدوا و لا تخالفوا عليه فتضلوا، فترد عليه الملائكة و الجـنـ و الئقبـاء قولـه
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
 منافق و لا كافر الا ضل بالنداء الثاني.
 أراد أن ينظر إلى آدم و شيث فها انا آدم و شيث، الا من اراد الـ أن أن ينظر إلى نوح و






 الكتب والصحف فليسمع ثم يتّدئ بالصحف التي أنزل الله على آدم و شبث فيقر أها فتّقول امـة آدم و
 عنا، و ما كان اسقط و بدل و حرف. ويقرأ صحف نوح و ابراهيم و التوراة والانجيل والزبور فيقول اهـول النـو التوراة
 منها وهذه واللّه التوراة البلامعة و الزبور التام و الانجيل الكامل و انها لأضهعاف

ما قر أنا منها.
ثم يتلو القرآن.....
 الكافر كافر، ثم يقبل على القائم رجـل وجهه إلى قفـاه و قفـاه إلى صدره و ويقف
$\qquad$

بين يديه فيقول يا سيدي انا بشير؛ امرني ملك من الملائكـة أن الحـق بـك و ابشرك بهلالك سرايا السفياني بالبيداء.
 فيقول الرجل: كنت و اخي نذير في جيش السفياني فاخربنا الـدنيا مـن دمشـو
 وراثت بغالثنا في مسجد رسول الله وخرجنا منها و عددنا زهاء ثلاثمائة الف رجـل
 صائح يا بيداء ابيدي القوم الظالمين فانفجرت الارض فابتلعت كل الجلبش فو الشّ

 السفياني بدمشق و انذره بظهور مهدي آل محمد(صلى الله عليه وآله وسـلم)، وإن الله قد اهلك جيشه بالبيداء، وقـال لي يـا بشـير إلحـق بالمهـدي بمكـة فبشـره بهـلالك القوم الظالمين و تب على يده فانه يقبل توبتك، فيمر القائم يـده على وجهـ وبهـ فيرده سويا كما كان فيبايعه معهم و يكون معه.
قال المفضل: قلت يا سبدي و تظهر الملائكة و الجـن للناس؟
 بيته.
قلت: يا سيدي و يسيرون معه؟ قال: إي والهّ يا مفضل و لينزلن ارض الهير و الهجرة و ما بـين الكوفة و النجف و
 ينصره الله و يفتح على يديه.
قال المفضل: قلت يا سيدي فماذا يصنع بأهل مكة. قالل: يلعوهم بالحكمة و الموعظة الحسـنة فيطيعونه و يستخلف علـي من اهل بيته، ويخرج يريد المدينة.

GUT)
. الفصل الرابع: سند المُضل بن عمر الجعفي

قال المفضل: يا سيلي فما يصنع بالبيت؟
قال: ينقضه و لا يلع منه الا القواعد التي هي اول بيت وضـع للنـاس بيكـة في عهل آدم و اللذي رفعه أبراهيم و اسماعيل منها، وإن الـذي بـني بعـدهما لم يبنـه نبى و لا وصي ثم يبنيه كما يشـاء و لـيعفين آثار الظلمـة بمكـة و الملدينـة و العـراق و سائر الاقاليم، وليهـدمن جـامع الكوفـة و ليبنيـه علـى بنائـه الاول و ليهــدمن قصـر العتيت ملعون ملعون من بناه.
قال المفضل: يا سيدي فيقيم بمكة؟
قال: لا، بل يا مفضل يستخلف فيها رجال من اهله فاذا سار منها وثبوا عليـه فيقتلونه، فيرجع الـيهم فيأتونـه مقنعي رؤوسـهـم يبكـون و يتضـرعون و يقولـون يـا
 يسير فيبّون عليه بعله فيقتلونه فيرد عليهم انصاره من الـلـن و النقبـاء و يقول لهـم ارجعـوا فـلا تبقـوا مـنهم بشـرا الا مـن وسـم وجهـه بالإيمان فلـو لا ان رحهــة الله وسعت كل شي\& وانا تلك الرحمة لرجعت إليهم معكم فقذ قطعوا اللاعذار بينهم و بين الله و بيني و بينهم فيرجعون اليهم فوالله لا يسـلم مـن المائـة مـنهم واحـــ لا لا

قال المفضل: يا سيدي فأين تكون دار المهدي و بجمـع المؤمنين؟ قـال: دار ملكـه الكوفـة و ججلـس الحكـم جامعهـا و بيـت مالثه و مقسـم غنـانـم المسلمين مسجد السهلة و مواضح خلواته الذكوات البيض من الغريين. قال المفضل: يا مولاي كل المؤمنين يكونون بالكوفة؟ قال: إي والله يا مفضل لا يبقى مؤمن الا كان بها او حواليها و ليبلغن مربط شاة الف درهم إي و الله و ليودن كير من الثناس لو انهـم اشـتروا شـبرا مـن ارض السبيع بشبر من ذهب والسبيع خطة مـن خطط الههـلان و لتصـيرن الكوفـة اربعـة وخمسـين مـيلا و لتحـولن قصور ها بكـربلاء وليصـيرن الله كـربلاء معقـلا و مقامـا

يعكف فيه الملائكة و المؤمنون و ليكونن لها شأن عظبم و ليكونن فيها من البركات

 فافتخرت كعبة البيت الحرام على البقيعـة بكربلاء فـاوحى الله اليهـا السكني كعبـة
 الشجرة و انها الربوة التي اوت اليها مريم و المسيح و انها الرابية الـتي غسل فيه اليها راس الحسين علهـ السلام وفيهـا غسلت مريم عيسى و اغتسـلت بعـد ولادتهـا و انها خخير بقعة عرج رسول اللّه عبسى منها في وقت غيتّه و لتكونن لشبعتنا فيها حياة إلى ظهور قائمنا.
قال المفضل: يا سبدي ثم يسير المهدي إلى اين؟

كان له بها مقام عجيب يظهر فيه سرور المؤمنين و خزي الكافرينـ قال المضضل: يا سيدي ما هو ذلك؟
قال يرد إلى قبر جده رسول اللّه (صلى الله علهـ وآله وسـلم) فيقول يـا معشر الخلائق هذا قبر جلدي رسول الله.
فيقولون: نعم يا مهدي آل محمد، فيقول و و من معه في القبر فيقولون ضـنـجيعاه
و صاحباه فلان و فلان......
قال المفضل: يا سيدي فكيف تكون دار الفاسقين الزوراء في ذلك الوقت؟
 و لمن بها كل الويل من الرايات الصفر و من رايات المغرب و من كلـب الجزيرة و





الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمفي
منها برحمة الله يا مفضل لتنافس اهلها في الـدنبا حتى ليقـال انها هـي الـدنيا و ان



 ليخربنها الله تبارك وتعالى بتلك الفتّن و الرايات حتى لمير عليها المار فيقول هاهنـا

كانت الزوراء.
قال المُضل ثم ماذا يا سبدي؟
 آل احمد اجييوا الملهوف و المنادي من حول الضريح

 يتغاورون شوقا إلى الحرب كما تغاور الذئئبا

 الكبير والوضيع و العظبم ثم يسير بتلك الرايات كلها
 فيعولون له يا بن رسول الله من هذا الذي قد نزل بساحتناب فيعول اخرجوا بنا اليه حتى ننظر من هو و ما يريد و و هو والشّه يعلم انه المهدي
 اربعة آلاف رجل في اعناقهم المضاعف و عليهم المسوخ متقلدين بسيوفهونم فيقرب الحسني، حتى ينزل بالقرب من المهدي، ثم يقول لأصحابه سلوا عن هذا الما الرجـل من هو ومن اين هو وماذا يريد فيخرج بعض اصن اصحاب الحسني إلى عسكر المهـدي فيقـول ايهـا العسـكر الجليل مـن انتم حــاكم اللهو و مـن صـاحبكم هـذا؟ ومـا ذا

تريدون؟ فيقول له اصحاب المهدي هذا واللّه مهدي آل عحمـد و نـن انصـاره مـن
 هؤلاء في صاحبهم فيقول الحسني خلوا بيني و بين القوم فإنا اهل بيت على هـلى هـلى حتى انظر فسينظروني فيخرج الحسني من عسكره و يخرج المهـدي عليه السـلام و يقفان بين العسكرين فيقول لـه الحسـني ان كنـت مهـدي آل محمـد (صلى الله عليه
 عمامته السحاب و فرسه المربوع و ناقته العضباء و بغلته اللدللدل و حمـار وه اليعنور و نجيه البراق و تأجه و المصحف اللذي جمعه جدك أمير المؤمنين بغـير تبديل و لا تغيير قال فيحضر المهلي السفط الذي في فيه جميع ما طلبه. قال المفضل: يا سبدي و هذا كله في السفط؟
قال: إي واللّه في السفط يا مفضل و تركا وا وات جميع النبيين حتى عصا آدم و آلة

 ودرع داوود وعصـا رسـول الشّه وخـاتم سـليمان و تأجه ورحـل عيسى و مـيرات النبيين والمرسلين في ذلك السفط.
فيعول الحسني: حسبي يا بن رسول الله بعض مـا قد رأيت، و الثذي أسـألكـك



 ظللت عسكر المهني وعسكر الخسني.

 الشُـعر المُعروفـون بالزيديـة؛ فـإنهم يقولـون مـا هـذا إلا سـحر عظـبم. فيخـتلط
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
العسكران ويقبل المهدي على الطائفـة المنحرفـة فيعظهم ويدعوهم ثلاثة أيـام فـلا


 يعملوا بما فيها.

## قال المفضل: ثم ماذا يصنع المهلدي يا سيدي؟







 عَمُا أُرْضُعْتُ )(1) الآية.
ثم يظهر السبد الأكبر محمد رسول الشه (صلى اللّه علهه وآله وسلم) في أنصـاره






 قال المفضل: يا سيدي من هامان ونر ونرعون؟ قال: فلان وفلان ينشآن و يمييان.
قالل المفضل: يا سيدي فرسول اللهّ وأمير المؤمنين أين يكونان؟
 وراء قاف إي والله وما في الظلمات، وما في قعر البحار حتى لا يـقي موضى موضـ قدم إلا وطئاه، وأقاما فيه الدين الواصب لثّا لها





 والإيمان والوصية والإمامة في غيركم لطلبوه.





. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
وقول عمر لها: هـاتي صـحيفتك الـتي ذكرت أن أبـاكُ رسول اللّه كتبها لـك




 إنــا فقـــناك فقـــد الأرض وابلــهـا واخـا واختلْ أهلـك فاشـهـدهم وقـد لغبوا


نسخة الهداية:
 تهغــمتنا رجــالْ واســتخف بنـا يـا سـيدي يـا رسـول الهله لـو نظرت عينـاكُ مـا فعلـتْ في آلـكك الصـحبْ



وتقص عليه قصة... حمل أمير المؤمنين عليه السـلام لها في سواد الليل، و الحسـن والحســن وزينـب وأم كلثوم إلى دور المهاجرين والألنصـا
 رسول اللّه، وتسليمهم عليه بإمرة المؤمنين في جميعها؛ فكل يعـلـه النـهـ النصر في يومـه المقبل، فلما اصبح فقعد جميعهم عنه.
 المهاجرين والأنصار بيعته، وقولهم ملا تنازعت قريش في في الما المامنامة والحلالافة: قد منع


 قال من الخزبين: منا أمير ومنكم أمير؛ ... (قال الحسين بن حمدان): وقص "أمير المؤمنين عليه السـلام على رسول الشا قصصأ طويلة لم أعدها ئلا يطول الكتانب بـلما به.




 عليّوعلى أخخي الحسين عليه السلام وسائر أخوتي وأهل بيتي وشيعتنا وموالينان،



 الناس عفت الديار ومحيت الآثار وقل الاصطبار، فلا قرار على همزات الشـياطين


. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
(وما عحمد إلا رسـول قد خلـت مـن قبله الرسـل أفـان مـات أو قتل انقلبتم على
 فقد مأت والله جدي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وقتل أبي أمير المير



 الله إلى الإيضاح والنور الواضح الوضاح والعلم الجمحجاح والنور الني لا يطنى والحق الني لا يغفى.
أيها الناس تبقظوا من رقلدة النفلة ومن نهرة الوسفة ومن تكلف الظلمـة ومـن
نعصان الهمة، فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة و تردى بالثظظمة لـئن قـام إلتي منـكم عصبة بقلـوب صـافية ونيـات بخلصـة لا تكـون فيهـا شـوب نفـا لأجاهدّن بالسيف قدمأ قدمأ ولأصبغن من السيوف جوا انبها ومن الرمأح أطر افهـا





 طائعون وعن رأيك غير صادين، مرنا بما شئت فنظرت بينـة ويسرة فلـم أر أحـداً

فقلت لهم: لي أسوة بجدي رسول الله( (صلى الشله علبه وآله وسـلم) حـين عبـد الله سرأ وهو يومئذ في تسعة وثلاثين رجلاً، فلما أكمل الله لهـم الأربعـين صـا عدة وأظهر أمر الله، فلو كان معي عدتهم جاهمدت في ثم رفعت رأسي نخو السـماء فقلـت: اللـهم إني قـد دعـي

 يرد عن الثوم الظالمين.










 وتناسوا الآخرة.

 عهدي ويبعتي، ويلعبون بالخطر اليسير؛ فيقلدون منهم اللنيا بالتّقليدات ويزعمون أنهم لا يفعلون.

النصل الرابع: مسند المضل بن عمر المجنغي
ثم ما مضى مـنهم أحـد إلا فعـل مـا خبرتهم بـه وأخـذ رشى معاويـة وتقليـده وتقدم إليه غازيأ؛ فصار يخالفـاً.
فلما كثرت غارات معاوية في أطراف العراق جاؤؤوني فعاهدوني عهدأ بجدداً



 إلى الشام هاربأ إلى معاوية، فرجعت جريـا

الهُ أن لا يضيع لي أجره ولا يكرمني ثوابه.







وتصرخّ فاطمة صلوات الشه عليها فتزلز لـل الأرض وم ومن عليها ويقف أمير المؤمنين عليه السلام والحسن عليه المِي الملام
 وسلم) إلى صدره ويقول: يا حسين فليتك قرّت عينـي وعينـاك فيلك، وعـن يمـين





 وجبرائيل يصيح يعني محسنأ ويقول: إني مظلوم فانتصـر فيأخـذ رسـول النّه حسسناً

 تودّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً) (1) قال وبكى الصادق عليه السـلام حتى احضـلت لحـيته بالـدموع، ثـم قـالْ: لا رقأت عين لا تبكي عند هذا الذكر
فقال المفضل للصادق (عليه السلام): يا مولاي ما في الدي الدموع من ثواب؟ قال: ما لا يحصى إذا كان من من محق

لأعظم من يوم حكتكم.
فقالل له الصادق(عليه السلام): ولا كيوم حكتنا بكربلاء وان كان وان يوم السقيفة وإحر اق النار على باب أمير المؤمنين والحسن وفاطمة والخسين ولحي وزينب وأم كلثوم وفضة، وقتل محسن بالكرفسة أعظم وأدهى وأمرّ؛ لأنه أُصل يوم العذاب قالل المضضل: يا مولاي أسأل ؟ قال: سل يا مغضل. قال يا مولاي (وإذا المؤدوة سئلت، بأي ذنب قتلت)(Y)
 قال: نعم يا مولاي هكذا يقول اكثرهم.

الثصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجحني
قال الصادق(عله السلام): ويلهم من أين لهم هذا والآية في الكـــاب خاصـة لنا وفينا هو قوله تقدس اسمه: (وإذا المؤوردة سئلت بأي ذنب قتلـت) (1)، والمؤوودة
 الثقربى) هذه الآية في المودة والقربى غيرنا؟!
قال المفضل: صدقت يا مولاي ثم ماذا؟
 أنجز وعدلك وموعدكُ لي فيمن ظلمني وغصبني وضربني وجرّ عني ثُكل أولادي؛
 وبين أطباق الثرى صائحين صارخين لصبحتها وصراخها إلى الثله تعالى الثى. فلا يبقى






$$
\text { يكزنون)( }{ }^{(r) .}
$$

قال المفضل: يا مولاي فإن من شيعتكم من لا يقر بالر بجعة وأنكم تكروّون بعـد الموت وتكرِ أعدائكم حتى تقتصوا منهم بالحق
فقال الصادق عليه السلام أما سمعوا قول جدنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسائرنا من الأئمة من لم يثبت إمامتنـا ويحعق متعتنـا ويقـل برجعتنـا،
(1) التكوير: A.
(Y) الشورى: بץ (Y)
. IV--آل عمران: 179 (Y)

فليس منا وما سمعوا الله عز وجـل يقول: (ولنـنيقنهم مـن العـذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون)(1). قال المضضل: يا مولاي فما العذاب الأدنى وما العذاب الألأكبر؟

 الواحد القهار) (T) قال المفضل: فإمامنتكم واجبـة عند شبيتكم ونحن نعلـم أنكـم أختيـار الله في

 بعضها من بعض وانله سميع علبم ) (0)
قالل الصادق(عليه السلام): يا مفضل فأين نكن في هذه الآية؟


 أن رسول الثّه وأمير المؤمنين ما عبـدا صـنمأ ولا وثنـأ ولا اشـركا با بالهّ طرفة عين،


(0)

VA (V)
( إبراهيم: 0) (
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
وقوله: (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال إني جاعللك للنـاس إمامـأَ قـال
 قال: يا مفضل وما علمك بأن الظالم لا يناله عهد الإمامة؟
 تبتلني؛ فمن علمكم علمت ومن فضل الله عليكم أخذت. قال الصادق(عليه السـلام): صـدقت يـا مغضل ولولا اعترافك افك بـنعم الله في ذلك لما كنت باب الهلى فأين يا مفضل الآيات من القرآن في أن الكالفا
 هم الفاسقون) ومن كفر وفسق وظلم لا ييعله للناس إمامأ.
 ومقصرة شـبعتنا: تقول إن معنى الرجعـة أن يرد الله إلبنـا ملك الـدنيا وألن يبعله للمهدي ويمهم متى سلبنا الملك حتى يرد علبنا با قــال المفضـل: لا واللّه لا سـلبتموه ولا تسـلبونه؛ لأنـه ملـك النـبـوة والرســالة والوصية والإمامة.
قال الصادق(علبه السـلام): لو تـدبر القرآن شيعتنا لما شـكوْا في فضـلنا، أمـا



 وريشها حتى صارت قبضة واحدة، ثـم قسمها أربعـة أجزاء وجعلها على أربــة



 وشر ابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك ولك آية للنّاس وانظر إلى العظام كيف






 الدهور، فأرهم قدرتك في أن تحييهم لي حتى أدعوهم إليكك وأوقفهم للإِيان بـك وتصديقي؟




 أححاهم)، وقوله في قصة عبسى: (أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فـنفـخ فيـه
.
فيكون طيراً بأذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحبي الموتى بإذن الله وانبئكم بــا تأكلون وماتدخرون في بيوتكم)(1) الآية. هذا يا مفضل ما أقمنا به الشاهلد من كـاب الثه لشا لشيعتنا ما يعرفونه

 علينا أولى أن نعطى ما أعطوا وتزاد عليه، أو مـا سمعوا ويمهـم قول اللها (فإذا

 وجعلناكم اكر نفيراً) (ب)
قال المفضل: يا مولاي فما تأويل فإذا جاء وعدا وعد أوليههما؟




 قال المفضل: يا مولاي فما المتعة؟
قال: المتعة حلال طلق، والشاهد بها قول الله جل جلا جلاله في النساء المزوج بالولي والشهود: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبـة النساء أو اكنتنتم في أنفسكم علم الشه أنكم ستذكرونهن ولكـن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا

> (1) آل عمران:
> (Y) الاسراء: 0:7-7.
> ( H (القصص: 0-7.
 الولي والشهود في النكاح ليشبت النسل ويصح النسب ويستحق الميراث، وقولـه: (وآتـوا النسـاء صـدقاتهن نحلـة فإن طـبن لكـم عـن شــيء منـه نفسـأ فكلـوه هنيـيـاً مريئا) (")


 ترضون من الشهادة) (ب)
 لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم) ا(1) ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات بجمعها كلمـة واحـدة الحة، أو أكـر منها أو اقل لما قال الله تعالى ذكره: (وأحصصوا العدة واتقوا الله ربكم) ا(0) إلى قوله: (وتلك إلك


 الآخر) (7 وقوله عز وجل: (لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأ) () هـو نكـرة تقع بين الزوج والزوجة، فتطلق التطليقة الأولى بشهـادة ذوي عدل، وحـد وقت
(1) البقرة: YYO.
(Y) النساء: ع.
(Y) البقرة: YAY.
(६) الطلاق: 1.
(0) الطلاق: 1.
(7) الطلاق: 1.
(V) الطلاق: 1.
.

التطليق هو آخر القرء، والقرء هو الحـيض. والطـلاق يبـب عنـد آخر نقطة بيضـاء تنـزل بعـل الصـفرة والحمـرة، و إلى التطليقـة الثانيـة والثالثـة مـا يمـدث الله بينهمـا عطفأ، أو زوال ما كرهاه وهو قول جـل مـن قائل: (والمطلقـات يتربصـن بأنفسـهن ثالاثة قروء ولا يحـل لهـن أن يكتمن مـا خلـت الله في أرحـامهن إن كـن يـؤمن بـالله
 علـيهن بـالمعروف وللرجـال عليهن درجـة والله عزيـز حكـيم) (1). هـذا قولـه في أن
 الرجال في مثل ذلك.
ثــم بــيّن تبـاركك وتعـالى فقـال: (الطـلاق مرتـان فإمسـالك بمعـروف أو تسـريح بإحسان) (Y) في الثالثة، فإن طلق الثالثة وبانـت فهو قولـه: (فـإن طلقها فـلا تحـل لــه
من بعد حتى تنكح وزجاً غيره)().
 الرسول عن الله لسانئر المسلمين فهي قوله عز وجل: (والمحصنات من النسـاء إلا مـا ملكت إيمـانكم كــاب الله علـكـم وأحـل لكــم مـا وراء ذلكـم أن تبتــوا بـأموالكم ححصنين غير مسافحين فما أستمعتم بـه مـنهن فـآتوهن أُجـورهن فريضـة ولا جنـاح عليكم فيما تراضيتّم به من بعد الفريضة إن الله كان عليماً حكيماً) (2). و الفرق بين المزوجة والمتعة: أن للمزوجة صدا صداقأ، وللمتعة أجرة؛...

فقال المفضل: يا مولاي فما شر ائط المتعة؟
قال: يا مفضل لها سبعون شرطأ من خالثف منها شرطأ واحداً ظلم نفسه.

## قال: يا سيدي فاعرض ما علمته منكم فيها؟

 والمتمتع بها مكا تلوته عليكم؛ فإن المتزوجة لها صـا صداق ونحلة، وللمتعة أُجرة، وهـذا الفرق فيما بينهما.
قال المفضل: يا مولاي قد علمت ذلك. قال: فقل يا مفضل.







 نفسأ فكلوه هنيئًأ مريئ) (1). ثـم يقول لها

 النكاح به، فإن أحببت وأحبّت هي الاستزادة في الاني الأجل زدتما.
 أحب إلينا من تركه على الحرام. ومـن قولكم: فإن كانتت تفعل فعليهـا مـا تولّتـت مـن الأخبـار عـن نفسها ولا

الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجُعني

وقول أمير المؤمنين(علبه السـلام): لعـن الله ابـن الخطّب، فلـولاه مـا زنـى إلا شقي أو شقية؛ لأنه كان يكون للمسلمين غنى في المتعة عن الزنا. وروينا عنكم أنكم قلتم: إن الفرق فيما بين المزوجة والمتمتع بها، أُن للمتمتـع أن يعزل عن المتمتعة، وليس للزوج أن يعزل عـن الزو جـة؛ لأن الله يقـول: (ومـن الناس من يعجبك قوله في الحليأة اللدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألّدّ الخصام وإذا تـولى سـعى في الأرض ليفسـد فيهـا ويهلـلك الحـرث والنسـل والله لا يحـبـ - الفساد)

 بها، فإن وضعه في الرحم فخلق منه منه ولد كان الن الاحقاً بأبيه.


 إيعانه من كفره إذا علق منه فرج من متعة.
وقال رسول الشه (صلى الله عليه وآلّه وسـلم) ولـد المنعـة حـرام، وأن الأجود
أن لا يضع النطهة في رحم المتعة.

 بن العباس فقال لقائده: قف بي على الجمماعة التي فيها عبد المّه بن الزبير، فوقف
(1) البقرة: ع+

 آخر ورحم الله أن وقف على نسخة صحيحة منه.

به فقال لـه: يـا ابـن الزبير سـل أمـك أسمـاء بنـت أبي بكر، فإنهـا تخبرك أن أن أبـاكّك


 قوله لعبد الله بن الزبير.
قال المفضل: يا مولاي وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم: إن حذرورا المتعـة أشهر من دابة البيطار. وأنكم قلتم لأهل المدينة: هبوا أنا التمتـع في المدينة وتمتعوا حيث شئتم من الأرض . قال الصادق(عليه السـلام): إمـا قلنـا ذلك؛ لأنـا خفنـا عليهم من شبعة ابـن الخطاب أن يضربوا جنوبهم بالسياط، فأحرزناها باشباههمها بالمدينة.



 فجعلت رجلها في صدري ودفعتني عنها وقالت لـي: ما أنت بأدب ولا ولا بعـالم، أمـا


> تسؤكم)(1).

قال الصادق(عليه السلام): هذا لشرف من شيعتنا، ومن يكذب علينا فليس


 وما شر ائطها إلا ما قدمت ذكره لكّ، فذر الناوين بَجحده نفسك عن هواهان.
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجُعفي
قال المُضل: ثم ماذا يا سيدي؟ قال مولاي الصادق(عليه السلام): ثم يقوم سبد العابـدين علي بـن الحسينين،
 وسلم) ما نالههما من بني أمية وما ردعا به من من القتل الما
 بالمنصور (لعنه اللّ)، حيث أقضت إليه الخلافة، فإنه عرضـني على الما

 (قال الحسين بن حمدان): وقد تقدم في هـذا الكتـاب شـر شـر مـا فعلـ المنصور بالصادق(عله السلام).
ثم يقوم ابني موسى؛ فيشكو إلى جلده رسول الله ما لقيه مـن الطاغيـة هـا مـرون المسمى بالرشيد، وتسبيره من المدينة على طريق البصرة متنحياً طريق الكوفة؛ لأنه



 وما يعرضه عليه من القتل.
 الحسن موسى عليه السلام وفعل الرشيد به إلى أن مات
وعاد الحديث إلى الصادق عليه اللسلام قال: ويقوم علي بن موسى، ويشكو
 طوس بخراسان من طريق البصرة والأهمواز، ويقص عليه قصته معـه إلى ألنْ قتله
(قال ابن حمدان): وقد قدمت في هذا الكتاب في دلائل أبي الحسن علي بـن موسى عليه السلام فعل المأمون به.
 موسى، فيششكو إلى جده رسول الله مانزل به من الملعون إلى ألن قتله بالسم".

 تدعى بسر من رأى، وما جرى عليه منه إلى أن قتل المتوكل (لعنه الله) ومات علي بن حكمد.
ويقوم الحسن بن علي الحادي عشر مـن الأئمـة(عليهم السـلام)، فيشـكو إلى جده رسول الله ما لقبه من المعتز وهو الزبير بن أبي جعفر المتو الموكل ومن أحمد أحمد بـن قبنان وهو المعتمد إلى أن مات الحسن.
ويقوم الخامس من ولد السابع وهو المهدي سُمي جله رسول اللّه، وكنتيه أبو





 الله لي فيها بأمره يا جداه
فيقول رسول الله( صلى الله علبه وآله وسلم): الحمـد لله الذلـي صـدقنا وعـده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنـة حيث نشـاء فنعم أجر العـاملين. ويقول: قد جـا جاء نصر الله والفتتح وحـق قول الله تعالى: (هـو الذي أرسل رسوله بالهـلى ودين
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمعي
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) (1). ويقرأ: (إنـا فتحنـا لـك فتحاً
 مستقيمأ وينصرك الله نصر أ عزيزأ)(ب)
قال المفضل: يا مولاي فما كان ذنب رسول الله الذي تقدم وتأخر؛ فنغره الله

قال الصادق(علهه السلام): (إن الله علم آدم الأسماء كلـها ثـم عرضهـا على








 مشهودة بين الخلائق يوم الثقيامـة؛ فقـال رسول الشّله (صـلى اللّه عليه وآلـه وسـلم): اللهم حملني ذنوب شيعة أخي وأولادي الأوصياء منـه، مـا تقدم منهـا ومـا تأخر إلى يوم القيامة، ولا تفضتحني بـين النبيين والمرسلين وشـيعتنأ فيحمله الله إياهــا

وغفر جميعها وهو قوله: (إنّا فتحنا لكك فتحاً مبينا ليغفر لكك الثّه ما تقدم من ذنبك وما تأخر) (1)
قال المفضل: فبكيت بكاءُ طويلاً وقلت: يا سبدي هذا بفضل الشَ علينا فينا فيكم.

$$
\begin{aligned}
& \text { قال: يا مفضل فهل علمت من شبعتنا؟ } \\
& \text { قال المفضل: يا مولالي من هم؟ }
\end{aligned}
$$



 خشيته مشفقون) قال المضضل: يا مولاي فقوله: (لـظظهره على الدين كله) (ب) مـا كـان رسول النه

ظهر على الدين كله؟




 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله) (0) قال المضضل: ثم ماذا يا سبدي؟

(0) البقرة: 194.

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
قال الصادق(عليه السلام): ثم يقول رسول اللّ لأمير المؤمنين: فديتك يا أبـا

 الأرض من القوم الظالمين.


 ولا يتبل لها حافر ، وأنها لتسير مع الطبير في الهو واء وتاء وتسبق كل شئ، ولا ولا يفوتها
 دولة لا ليل فيها ولا ظلمة ولا قتال، ومن يصفه أهل الجلنة في الجِنة.
 به، وجعل لكـم عقبى الـدار، واكثروا مـن شـكره وأشفعكم شـشـيعتكم؟ فإنكم لا لا تزالون ترون هـذه الأرض في هـذه الرجعـة منـكم مقشــرة إلى ألن لا لا ييقى عليهـا







 وحيث شاءت من الأرض لا يمسها نصب ولا لنوب. وتر وترفـ الأمكراض والأسقعام



والدبيب، وتفقد جمـع اللغـات وتكون لغـة واحـدة كلام العربيـة بإفصـاح كبيان واحد، ولا يخرج المؤمن من الدنيا حتى يخرج من صلبه ألف ذكر مؤمن موحد

قال المفضل: يا مولاي فماذا يصنع أمير المؤمنين بدوأ؟
 ولأقنن في كل موقف كان لي وعلي"، ولأتركن ظالمي وغاصبي للمهدي من وني ولدي




 وبيضاء الصين التي كان جواريها حور العـين، ولآتين مصر ولاعقـدن وليان على نيلها







 والاغابير، والبقر والقردة والخنـازير وعبد الطاغوت والشـر والشراة والناصبة والمرجئة والثبرية وا الجهمية والمقصرة و المرتفعة.
 فشكوا فينا وأنكروا فضلنا وقالوا: لم يكن الشّليعطيهم سلطانه وقلدرته.
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
وأما المرتفعـة فالـذين يرتفعون بمحبتــا وولايتـنـا أهل البيـت، وأظهروهـا بغـير
 ييقى نوع من العذاب إلا عذبوا به.
قال المفضل: يـا سـيدي ألـبس قـد روينا عنـكم أنكـم قلتم: الغـالثي يرد إلبنـا
والتالئي نلحقه بنا؟
قال: يا مفضل ظنتت أن التالي هو المقصر!
قال: كذا ظنتت يا سيدي؟
 وبجبلنا، الذين يزدادون بفضلنا و علمنا، وإذا ورد عليه خبر عنا قبله وعمـل بـه ولم يشك فيه، فإن لم يطقه ردهّ إلبنا ولم يرده علبنا؛ فذا واكَ هو التالّي.
 عبيد الله مربوبين مرزوقين وقولوا في فضلنا ما سُتُم فلن تدر الموكوه.










 جعل النه لنا وفينا ما أعطاه ساير النبيين وسـاير المسلمين والصالحبن، وزادنـا مـن


 إذا سمعوا فضلنا ينكروه وصدوا عنه واستكبروا، وهم لا يلا يتعمقون في قول آلد آدم لما
 قبلي هو أحب إليك مني.

 يآدم.
فقال: إلهي وسيدي فمن هؤلاء؟
قال: هؤلاء من ذريتك يآ آدم؛ فاستبشر وأكثر من حمد اللّه وشكره.

 أن يخلق خلقأ ودنيا وآخرة وجنة ونارأ بأربعة آلاف سنة نسبح الهّه ونهلله ونكبره

ونمجله.
قال المفضل: يا سيدي هل بذلك شاهلد من كتاب الله؟
 عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهـار لا يفتـرون)

 لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم أني إله من دونه فذلك ينك ينزيـه جهنم وكذلك بجزي الظالمين)(1).
. الفصل الرابع: مسند الفضضل بن عمر الجعغي
ويكك يـا مفضـل ألستم تعلمون أن من في السـهاوات هـم الملائكـة، ومـن في


 سماء ولا أرض ولا ملك ولا نبي ولا رسول.

 كاب الله؟
 بالمدينة وخروجه إلى الجلبان، وخروج أمير المؤمنين، وقوله: يا سلسل سل لا تلا تجهل سلني يا سلمان أنبئك البيان وأمنحكك البرهان. فقال سلمان: يا أمير المؤمنين أودعني الحياة وأهلني الحطوة إلى الرشاد إلـا إذ بلغ







 الضلالات وتشتت بهم الطرقات فلات حين مناص.
 أشبه بششابهتنا، والاعلون مولانا كالصخرة مـن الجبال التهامية، نحن القـدرة نــن

الجلنب ونحن العروة الوثقى ونحن الجانب حمهـد العرش عرشـه الله على الخلاتيتق،

 وصاحب العصا والسدرة المنتهى وسفينة النجأة من ركبها نجى ومـن تخلف عنها






 برصاء الصين إلى مصارع قبور الطالثقان إلى فوق يس، وأصحان ألماب قيس وأصحاب
 الثرى التي قواعدها جوانبها إلى ثرى الأرض السابيعة السفلى إلى الخـالق لما يشاء سبحانه وتعالى عما يشركون.
 ثبتك الله وعرفني ما قول أمير المؤمنين؟
قال الصادق(عليه السلام): اللّي كنا بكينونته في القـدم والألمن وهي وهو المُكّون




. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجُعفي
بالبشرية والصور والأجسام والأشـخاص مككـة مكونـة كائنين لا مكونين كائنين عنده أنوار إلا مكونين أُجسامأ وصور أ ناشين، لا متناسلين محمـد بـن عبـد اللّا بـن







 الخلق لا موجودين بأجسام وصور.
قال المفضل: يا سيدي ما هذه الأكوان؟ بان با با



 من مارج من نار إلى أن خلق الله آدم من تراب الما
قال المفضل: يا سيدي فهل كان في هذه الأكوان خلق منها في كل كون؟ قال: نعم يا مفضل.
قالل المفضل: يا سيدي نجد الخلّق الذي كان فيها ونعرفه؟


 قال المفضل: قلت: نعم يا سيدي.

قال: يا مفضل الذني فيلك مـن الكـون النوراني نور نـأظرك؛ ونـاظراكـ مقـدار




 من الكـون النـاري الحمىى اللذي في تركيـب جسـدك وهـو المنضــج المتعفن ماكَكلك


 وعصبك وتحام جسمك.
قال المفضل: يا مولاي إني لأحب أن شيعتكم لو غلت فيكم الغنلو لم يهتدو ألما إلى وصف يسير ما فضلكم الله به من هذا العلم الجلمليل. قال الصادق(عليه السلام): يا مفضل ما لك لا لا تسأل عن تفصيل خلق الستة

الأكوان؟
قلت: يا مولاي بهرني والله عظبم ما سمعت وشغلني عن السؤ الا


 أحدكم ببوله من عـالي جبـل ولا سطح بـيـت ولا مـن رأس تلعـة ولا في مـاء؛ فإنْ للهواء سكاناً وللماء سكاناً.
قال المضضل: يا مولاي قد سمعت ذلك فمما خلق أهل الماء؟
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
 النـذر والرسـل والأمـر والنهي وصـارت عـنهم ولادات ونسـل وكونهـم مـن الماء الثذي يقول الله عز وجل: (و كان عرشه على الماء)(1). قالل: نعم يا مولاي فالجان.
 أسكن خلق الماء في الماء والبحار والأنهار والبنـابيع والألعـين ومنـا


 خلقتني من نار وخلقته من طين. فتجبر على الله واستكبر وعصى وقي وفايس ويلـه

 قال المفضل: يا مولاي أو لبس أن ابلسس كان من من الملائكة؟




 الجِن والأنس إن استطعتم أن تنفـذوا مـن أقطـار السـموات والأرض فانفـنـوا لا




 اللّه أمر الأظلة ولا ظل ولا ظلا ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قاليوا: بلى أقرىنـا قال المفضل: وكانوا ذوي أجسام وصور وبصر وسمع ونطق وعقلى
 وعقول لـا خاطبهم ولا أجابوا.

قال: كتتم أشباحأ وأرواحأَ بأبصار وسمـع وعقول ونطق، ثـم أخلذ عليكم العهد أن اللّه ربكم وحده.
 ظهرنا؟
قال: كتتم في علم الله معـدودين منسوبين معروفين شخصـأ نفساً نفسأ، منـذ
 حواء وهو قوله عز وجل: (خلقكم من نفس واحـدة وجعل منهـا زوجها لتسكن (إليه)
(1) الرحمن: بr.
(Y) الجن ا (Y)
(Y) الفرقان: 80.
( ) الزمر: 7.
. . . النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمغي
قال المفضل: فأين كتتم يا بن رسول النه من العرش في وقت الاظلة؟ قال: كنا عن بيّن العرش وشعيتنا معنا، واضدادنا ونا واندادنا عن يسار العرش؛ فلما نادانا ربنا ألست بربكم؟




 كان يوم القيامة أتى الله بذلك الحجر سميعأ بصيرأ بلسان عربي مبين، يشهـد لمـن
 إليه سبيلا بخلاف الؤلاء ونقض العهد.
وقد كان هـذا الخبر في الحجر مـع عمـر بـن الخطابِ، وقد استسـلم في الـــج
 تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تغني عنا من الله شـيئأ، ولكنـا رأينـا رسـول
 وقبض أمير المؤمنين عليه السـلام على عضـده وهزهو وقال: أخطأت يا أبـا

حفص في خطابك للحجر.
فاثنى إليه عمر فقال: يا أخلا رسول الهّ فبما أخطأت؟

 على جميعهم والميثاق استودعه الحجر، وفرض الله على النـاس الـــج؛ فإذا كـانـ

في يوم القيامة أتى الله بذلك الحجر سميعاً بصيرأ بلسان عربي مبين يشهد لمن وفـد إليه بالوفاء، ولم يخلف عنه الُعهد؛ فبكى عمر واستسلم صدر أمير المؤمنين وقا وقال: فديتك يا أبا الحسن لا عشت في بلدة لا كنت فيها؛ فرجع عنه وهو يقول لولا علا علي لهلك عمر .
قال المفضل: وكيف كان متقلبكم من النور حتى أتتّم آدم، ومن آدم إلى عبـد الهّ وأبي طالب؟






 جدي أبي طالب بن عبد مناف أبي أمير المؤمنين.

 قال الصادق(عليه السلام): يا مفضل لا تلق بما نلقيه إليك من علم ما ما فضلك
 الشكوك وكـب الإيمان في قلبه.
 البيت صعب مستصـب، غريب مستغرب لا تحمله إلا صـدور حصينة وأخـلاق رضبنة من الني نقبة، يا عجبي كل العجب بين جمادي ورجب!
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي
فقام صعصعة بن صوحان العبدي فقال له: يـ أمير المؤمنين مـا هذا العجـب الذي لا تزال تكرره في خطبتك كأنك تحب أن تسأل عنه؟


 قال صعصعة: يا أمير المؤمنين مـا هؤلاء الأمنوات أموات الموات الدين أو أموات

قال: لا واللها يـا صعصعة بـل أموات القبور، يكرّون إلى الـدنيا معنا، كـأني أنظر إلثهم في سكك الكوفة كالسباع الضارية شعارهم اللبل يا ثارارات الحسين. ولأمير المؤمنين في الحُطبة المعروفة بالمختارة: حديثنا صعب مستصـي

 المتسصعب الغريب المستغرب.
قال: نعم يا أصبغ الصعب هو المعبع المواساة، والمواساة أن تواسي أُخاكُ من كل ما
 خلص التوحيد، لزوملك مواسـاته في كل مـا تملك صغيراً وكبيراً تالثداً وطارفاً، حتى والهل في الإبرة فهله هي المواساة.
 وغريب مستغرب، لا يكتمله ملك مقرب ولا نلا

 العالمين إن حرمت أوليائكك خوفاً مـن أعدائك أن يسمعوا مـالا يستحقون علمـه

فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا إبر اهميم فقـد بلـن الرسـول، وقام الشـاهد والدليل والحجة وبقيت المجازات فاسأل يا يا إبراهيبر.
 امتحن الله قلبه، لم لا يكتملون ومن هم







 هبطتم؟
قالت الملائكة: يا صلصائيل قد ولد في هـذه الليلة أكرم مولود ولـد فـي في الـدنيا
 الحسن، وهو الحسين(عليه السلام)، وقد أستأذننا الله في تهنيته حبيـه محمـد(صلى الله عليه وآله وسلم) به فأذن لنا


 خطيئتي ويجبر كسر جنـاحي ويردني إلى معـامي مـع الملائكـة المقـربين، فحملوه

 السلام أن يغفر له خطيئته، ويجبر كسر جناحه ويردهْ إلى مقامه مـع الملاءٌكـة، فقـام
. النصل الرابع: مسند الفضنل بن عمر الجعغي
رسول الله(صلى الله عليه وآلّه وسـلم) فدخل على فاطمـة (عليهـا السـلام) فقــلـ




 اللّه ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: ما كانت خطيئة هـذا الملك إلا شـك فئك فيمـا


 بصلصائيل مولى الحسين بن علي(عله السلام).


 يلحقـه سـخط مـن الله عز وجـل ذكره فكـان كمـا قـال جـل ذكره: (وذا النون إذ

ذهب مغاضباً فظن أن لن نتدر عليه) (1).
قال: يا مفضل إنا ظن أنه لا يقدر عليه بشكه فيما فضلنا بها فها فسـخط النّه عليه
وعاقبه فكان في قصته ما قصه الهله في كتابهـ.
 الفارسي، وأنه هلا رأى أمير المؤمنين عليه السـلام وهو مكتـف ليسـا إلى إلى سـقيفة بني ساعدة، قال في نفسه: ما هذا الذل المظيم لو شُئت لأنصرف"(1).

وروي: أنه عمـار بـن يأسر يوم حلـق نصف رأسه، وشـهر نصف سـيفه مـع
 كما أمرهم أمير المؤمنين(علهـ السلام).
ورووا: أنه ميثم التمـار لما أخـبره أمير المُؤمنين بصـلبه بالكو ألكوفـة، ونظر أمير
 تتطع وتشق وتصلب على نصفها على باب عمرو بن حريث، ويقطع عبيد الله بن اله زيـاد يـديك ورجليـك ولسـانكك، فتـال في نفسـه: إن هــنـا الـبلاء عظـيم ارزأ في

قال الحسين بـن حمـدان: إنـا أوردت مـا روي في الثلاثة؛ لئلا غنلـي شيئأ مـا روي في الثالاثة، والذي صح أنه سلمان الفارسي عليه رحمة اللّه ورضوانها ونها



مرتابين؟
قال: قد فعل يا مفضل لولا دعاؤنا ما ثُتمه.
 على ما فوضه الله إليكم من سلطانه وقله الماته






 عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فمـا استطاعوا مـن قيـام ومـا كـانوا
. . . النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمغي

 تتذكرون ففروا إلى الشّله إني لكم منه نذير مبين)(1).

 ونحن نفعل منه ما أمرنا بفعله، وهذا القول هو هو منـا إشـارة إليه وسفـارة بينه وبـين عباده.
قال المفضل: يا سيدي مثل هذا في القرآن كير؟






 وأقم الصـلوة لـذكري إن الساعة آتــة أكاد أُخيها) (8)، وقولـه: (لا تقولـوا الهـين
(1) الذاريات: 0 0 .
(Y) الذاريات: Y Y
(
(६) القصص: •ץ.
 اللهم مالكك الملك)(r)، وقوله: (وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلها ولها



 والثنزيل إلا في جدي رسول الله( (صلى الشه عليه وآله وسـلم) وفينـا وعندكم يـا



 كذلك كثبت به فؤداكّ).
قال المفضل: يا مولاي فهـذا تـنـزيله الـذي ذكره الله في الكتـاب؛ فكيف ظهر الوحي في ثلاثة وعشرين سنة؟

 الوحي والروح الأمين ويميز له مرة على قلبه ومـرة على سمعـه؛ فبلـغ مـا يؤمر بـه
(

(0) البقرة:
(7) الدخان: ب.
(V) القدر: 1 (V)
. النصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي
وقتأ وقــأ؛ فهـن أُجل ذلك قـل اللّه عز وجـل: (ولا تعجل بـألقرآن مـن قبـل أن يقضي إلبك وحيه ولا تحرك به لسانك لتعجل به) (1).

 مولاي إلى ذكر المقصرة لا يلحقون بكم والفرق بينهم وبين أعدائكم الثانصبة.






 بلغـه اسـكندر وهو ذو الترنين ولا في الظلمـات ولا في قعر البحـار ، ولا ولا مـن وراء

 أصحابه كنوز الأرض من تبرها و ولجينها وجوهرها بالنوا قال المفضل: يا مولاي فمن مات من شيعنكّم وعليه دين لإخخوانه ولأضداده، كيف يكون في قضائه؟

 يذكر الثومة والخردلة فضلأعن القنـاطير المقنطرة مـن الـذهب والفضـة والأمـلاك

والصلات والعدّات، فيـأمر المهـدي علبه السـلام بقضـأئها عنهـم فتقضى حتى لا ييقى دين على مؤمن ولا مؤمنة.

## قال المفضل: يا سيدي ثم ماذا يكون من المهدي؟

قال: يا منضل يثبت به إلى أن يطأ شرق الأرض وغر الا

 الباطل، ثم يعود إلى الكوفة وفيها مصـلات في مسـجده وبجلس قضـا ويائه وأحكامـه في مسجد السهلة، وبيت ماله في خطة السبيع ويهـدم المسـجد اللذي بنـاه يزي يلد بـن

 السر احين واخلواتين إلى داخل المسجد، فاقتص منه لعظيم إنفاق المال علبه، وينيه

 الثفراعثة والجبابرة والطواغيت إلا ردمه وأباده وعضاه

 ساعة ولا لحظة، لا ولا بِلك مثلد ملك واحد إلآل ملك منّا لمكانه.


 ففي الجلنة خالدلدين فيها ما دامـت السـموات والأرض إلا مـا شـاء ربـك عطاء غـير

بجذوذ)(1).
.... الفصل الرابع: مسند المُضل بن عمر الجمغي

قلت ما معنى غير ججذوذ؟
قال: غير منقطع عنهم بل هو داتم أبدأ لانفاد له.
قال المفضل: قلت: ماذا الاستئناء لهم يا سيدي بالمشية؟ قال: دل بذلك على انتضائهما إذا شاء. قال المفضل: يا مولاي ثم ماذا بعل ذللك؟ قال: ملـكك لا ينفـد وحكـم لا يـطل وأمـر لا يـرد و اختيـاره و مشـيته وإر ادتـه التتي لا يعلمها إلا هو، ثم القيامة وما وصفه الله في ككابه عز ذكره(1) لا لا لا لا لا



# كتاب الايماز والكفر شروط الايمان 

10V


 أمير المؤمنين والأئمة من ولده(صلوات النى النه عليهم)(1).
 ححمد بن علي الكوفي عن عبد الرحمن بن سالم عـن المفضـل بـن عمـر قـلا : قلـت
 وفسادها لان مدمن الخمر تورثه الارتعـاش وتذهب بنـور


 العطار، عن محمد بن أحمد، عن سهل بـن زيـاد الادمـي، عـن محمـد بـن سـنـن انـ، عن المفضل بن عمر، عن يونس بن ظبيان قال: قالل لي أبو عبـد الثّه علبه السـلام


 القبامة خمسمائة عام على رجليه حتى يسيل من عرقه أودية، ثمّ ينـادي منـاد مـن

 (Y) الصدوق، علل الشرائع: ج Y ص عV7.
. الفصل الرابع: مسند المصنل بن عمر الجمعني

عند الله جل جالله: هذا الظـالم الـذي حبس عـن الله حقـه، قـال: فيوبخ أربعـين عام. ثم يؤمر به إلى نار جههنم
 حدثنا حممد بن جعفر الأسدي، قال: حدثني موسى بن عمران النخعي، عن عمـي



 قال: قلت: فهذه والشه الكرامة التي لا يشبهها كرامة الآدميين قال: ثم قال أبو عبـد

ا71 -الصـدوق عن ابيه قال: حدثنا سعد بـن عبد الله، عـن أحمـد بـن عـمـد بن عيسى، عن المفضل ابن عمر، قالن: قلت لأبي عبـد الله عليه السـلام: إن مـن إن








 (Y) نوه تنويها الشيء: رفعه وبفلان: دعاه برفع الصوت، رفع ذكره، مدحه وعظهم
 بن زكريا علبه السلام؟ أغراهم به حتى قتلوه، ومن كان أحـب إلى إلى الثّه عز وجـل

 ومن كان أبغض إلى الله من أبي فلان وفلان؟ ليس كما قالو|(ب).

## المعرفة شرط الايمان

 افترضـت على عبـادي عشـرة فرائض، إذا عرفوهـا أسـكتنهم ملكـوتي وأبحتهم

جناني،
أولها: معرفتي،
والثانية: معرفة رسولي إلى خلقي، ولئي، والاقرار به، والتصديق لهـ، و الثالثة: معرفة أوليائي وأنهم الحج
 أصلبيّه (أدخلته / خ) ناري وضاعفت علبه عذابي. والر ابعـة: معرفـة الأشـخاص الـذين أقيــوا مـن ضـــياء قدسـي، وهــم قـوام

قسطي(
(1) الالهوازي، المؤمن: ص •r، وفيه: ليؤثُهم و إياه.



 والأوصياء، والثانية في أئمتنا عليهم السلام.
. النصل الرابع: مسند المْضل بن عمر الجحفي
والخامسة: معرفة القوام بفضلهم والتصديق لهم. والسادسة: معرفة علوي إبلسس وما كان من ذاته وأعوانه.

والسابعة: قبول أمري والتصديق لرسلي.
والثامنة: كتمان سري وسر أوليائي.
والثتاسعة: تعظيم أهل صفوتي والقبول عنهم والرد إليهم فيمـا اختلفتم فيه
حتى يخرج الشرع منهم.
 أدخلتهم ملكوتي وآمتهم من الفزع الأكبر وكانوا عندي في عليين"(1). كمال الايمان




 من قوله، ويخرج الفضل من ماله(r).

## اصل خلق المؤمن

178 - حدث عحمد بن علي ماجيلويه، عـن عمـه محمـد بـن أبي القاسـمّ، عن


(1) الإسكافي، التمحيص: ص 79 الجُلسي، بكار الانوار: ج جا 1 ص سا.



سلمان: اما أولاى وأوليك فنطفة قذرة وأما اخراى واخر الك فجيفة متنة فإذا كان يوم القيامة ونصبت الموازين فمـن خف ميزانه فهو اللئبم ومن ثقـل ميزانه فهو الكريم"
170 - عـدة مـن أصـحابنا، عـن أحمـد بـن محمـد بـن خالـد، عـن عثمـان بـن


 ححمد بن سنان، عن المُضل بن عمر، قال: قالل أبو عبد الله علهـ السلام: لا يلا ينبني للمؤمن أن يذل نفسه، قلت: بماذا يذل نفسه؟ قال: يدخل فيمل فيما لا يقدر عليه (\&)

 وجـلال كبريائه فمـن طعـن على المؤمن أو رد عليه فقـد رد علـى الله في عرشـهـ، وليس هو من اللهّ في(شيء) ولاية وإنثا هو شرك شكيطنان (0)

 (Y) بنـو أب وأم أريـد بـالأب روح الله الـذي نفـي منـه في طينـة المؤمن وبـاللأم الماء

 بعيد ويكن أن يكون المراد اتحاد آبائهم الحقيقية الذين أحيوهم بالاين الايمان والعلم





. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجِعي
17^- عن الحسـن بـن أحمـد رحمـه الله عن المفضـل قـال أبو عبـد اللّه (عليه

 الكف، فمن رأيتم بخالف ذلك فاشههدوا عليه بتاتا انه منافق (1).

## علة تسمية المؤمز

179 - عن المضضل عن أبـي عبـد اللّه عليه السـلام قـلا يقـال للمـؤمن يوم القبامة: تصفح وجوه الناس، فمن كان سقالك شربة أو أطعمـك أكلـة أو فعـل بـك




أمانهه().


 الشيطان.
 (Y) يؤمن على الله أي يدعو ويشفع لنيره في الـدنيا والآخرة، فيستجاب لـهـ، وتقبل شفاعته فيه.



## الالردة الاولى


 حذيغة، قالل: أعزب(1) قلت: ابن مسعود، قال: أُعزب، ثم قالل: إن كنت إنـا تريـد الذين لم يدخلهم شئ فعليك بهؤلاء الثلاثة: أبو ذر وسلمان والمقداد (r).

## البلاء ملازم الايمان

 شعيب، عن مفضل قال: قال أبـو عبـد الثله علبه السـلام: كلمـا ازداد العبـد إيمانـا ازداد ضيقا في معيشتهة




 واللطمة، والعثرة، و النكبة، والثفزة، وانتطع الشسع، وأشباه ذلك، يـا يونس إن
(1) في مستطرفات السرائر: ص 089، عن الفضيل.
 يعزب ويعزب أي بعد وغاب
(Y) ابن إدريس الحلي، مستطرفات السرائر: ص 0\&9، الجلسي، بحـار الأنوار: ج


. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
المؤمن أكرم على الله تعالى من أن يمر عليه أربعون لا يمحص فيها ذنوبه، ولو بغـم



ذنوبه(1).

## علامات الايـماز

IVF

 موافقأ فإنّما ذلك مستودع (r) - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابـن أبي عمير، أبير،
 مفضل إذا أردت أن تعلم أشقي الرجل أم سعيد؟ فانظر سيبه(غ) ومعروفه إلى من







 (₹) السيب: العطاء. (الصحاح - سيب - 1: 10 )

يصنعه، فإن كان يصنعه إلى من هو أهله فاعلم أنه إلى خير، وإن كإن كان يصنعه إلى غير أهله فاعلم أنه لِس له عند الشّه خير(1) ورواه الشيخ في (المجالس والاخخبار) عن الحسين بن عبيد الله، عن هارون بـن بن


 قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام بأي شئ علمت الرسل أنها أنها رسل؟ قـال: قـد كشف لها عن النطاء. قال: قلت لأبي عبد اللهّ عليه السلام بـأي شئ علـئم المؤمن أنه مؤمن؟ قال بالتسلمب لله في كل ما ورد عليه( اغ
 المضضل ابن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بأي شئ علمت المئ الرسل انهيا
 بالثتسلبم لّه فيها ورد علبه (0).
(1) الكليني، الكافي: ج عص ثr
 (Y) في أمالي الطوسي: حممد بن حمحد بن هما



. الفصل الرابع: مسند المْضل بن عمر الجعفي
IVV
 فإن لم يكن كذلك فلبس كذلك" (1).



 بالمولى الصادق عله السلام قد قعد على كرسي وبين يديه إمر أة، فقال: يا مفضـل

 البرية، فلما توسطتها سمعت مناديا ينادي: إحذر يا مفضـل، قتنحيت عـن المرأة، وطلعت غمامة سوداء ثم أمطرت عليها حجارة حتى لم ار للمراة حسا ولا ولا أثرا،
 احدثه بما رأيت فسبق إلى الحديث، وقال: يـا مفضل اتعـرف المرأة؟ فقلت :لا لا يـا


 عذابا واقعا، فخانته في نفسها من لِلتها، فأمطر اللّه عليها ما طلبـت الما يـا مفضـل إذا


والعقوبة إلى العارفين والعارفات اسرع(ث).
 الوسائل: ج 1 ا ص
(Y) الطوسي، الثاقب في المناقب ص •17، النوري، خاتمة المستدرك ج ع ص 1.7.

## ما يخرج من الايـياز

IV9





 وآلـه ومـن أبغضض رسـول الله صـلى الله عليه وآلـه لعنـه الله في الـدنـيا والآخرة، ملعون ملعون من رمى مؤمنا بكفر، ومـن رمـى مؤمنـا بكفـر فهو كقاتلـه، ملعونـة ملعونة امرأة تؤذي زوجه
 ملعون ملعون من صدق بسـحر، ملعـون ملعون مـن قـال الايمـان قول بــلا عمـل،


 يوقر المسجدل" (1).

- 1 - عـن عـدة مـن أصـحابنا، عن أحمـد بـن أبي عبـد الله البرقي رفعـه في وصية المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله علهه السلام عليه السلام يقول:


. النصل الرابع: مسند المفنل بن عمر الجعغي
من شـك أو ظـن فأقـم على أحـدهما، فقـد حبط عمله أن حجـة الله هي الحجـة الواضحةة1).
1 1 ا موسى بن عمران النخعي قال حدثني الحسين بن يزيد الثوفلي عن عمهد بن بن سنـئن عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السـلام روى عن المُغيرة(ب) أنه















 الايمان(الطوسي، اختيار معرفة الرجال(رجال الكشي): ج Y ص
$\qquad$
بأمر فترك ما أمر الله عز وجل به وصار إلى مـا أمر إبلمبس بـه فهذا مـع إبليس في
الدرك السابع من النار (1).
IAY

 يُبت نبيا قط يدعو إلى معرفة الله لـيس معها طاعـة في أمر ولانهى وإمـا يقبـل الهـ






 يكرم لشه وليس له صلاة وان ركع وان سجد ولا له زكـأة ولا حـج وإنــا ذلـك كلـه


 منك ذلك بغير معرفة فإذا عرفت فاعمل لنفسك مـا شـئت مـن الطاعـة قل أو كــر فإنه مقبول منك(r).
(1) الصدوق، ثواب الاعمـال، ص ج६T، الحـر العـاملي، وسـائل الشيعة: جا ص

. الفصل الرابع: هسند المفضل بن عمر الجِعني

 اللسلام ما يقول أبو الخطاب فقال احلك لـي مـا يقول فلـت يقـول في قول الله عز
 فلان وفلان فقال أبو عبـد الله عليه السـلام مـن قـال هـذا فهـو مشـركُ بـالله عـز



 بذللك نفسه(بل عنى الله بذللك نفسه ثلاثا) (1)


## نـلـرة الايـان







العزيز



## باب ثادر

1100 - عن المضضل بـن عمـر قـال: قلـت لأبي عبـد الثه عليه السـلام: المؤمن


والموقنين مغفورة لهم" (1).


 الهمداني، قال: حدثنا محمد بن خالـد البرقي، قـلا


 علي بن حمزة مولى الطالبيين - وكان راوية للحديث - فحـدثني عن الحسـين بـن أسد الطفاوي، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبيه، عن أبي عبـي
 يعيش بالاحسان أكثر ممن يعيش بالاعمار (T).
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي

## كتاب صنات الشيعة

مز صفات الشيعة
ایV

 جهاده، وعمل لخالقهه، ورجـا ثوابـه، وخاف عقابـه، فإذا رأيت أوئكك فأوئك
شيعة جعفر (1).

إسماعيل، عن منصور بزرج، عن مفضل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:


(1) الصدوق، الخصال: ص Y90.
(Y) في القـاموس: السـل والسـفلة بكسرهما نقيض العلـو، وسـل في خلقـه وعلمـه ككرم سفلا وبضم وسفالا ككتاب وفي الشئ سفولا بالثــم نزل مـن أعـلاه إلى أسفله، وسفلة الناس الكسر وكغرحة أسافلهم وغوغاؤهم، وفي النهاية: فقالت امرأة من سفلة الناس: السفلة بفتح السين وكسر الفاء: السقاط من الناس والسفالة النذالة، يقال هو من السفلة، ولا يقال هو سفلة والعامة تقول رجل سفلة من قوم سفل، وليس بعربي وبعض العرب بڭفف فيقول فلان من سفلة الناس فينقل كسرة الفـاء إلى الســين، ربـا يقرأ سفلة بالتحريك، جمع سـافل، والخاصـل أن السفلة أراذل النـاس وأدانيهـم، وقـد ورد النهي عن خخالطتهم ومعاملتهم وفسر في الحديث بمن لا ييالي ما قال ولا ما قيل له، وههنا قوبل بالشيعة الموصوفين بالصفات المذكورة، و حذر عن مخالطتهم ورغب في مصاحبة هـؤلاء. والبحهاد هنا الاجتهاد والسعي في العبادة أو بجاهدة النفس الأمارة.

1^9 - الصدوق عن أبيه رضي الله عنه قـال: حـدثنا سـعد بـن عبـد اللّه، عـن



 يتصدقوا على الأبواب(r).
19.



أصحابي(ع).

## ليس مز الشيعة

 محمد أبى التاسم عن محمد بن علي الكـوفي عن ابـن سنان عـن المفضل بـن عمر


 (Y) في بعض النسخ الكلب، والهرير: صوت الكا

 أصحابي أي خلص أصـحابي، والذين ارتضيتهم لذلك من اشت انتد ورعـه أي أجتنابـه
 يخاف عذابه ويرجو ثوابه لكمال قدرته عليهما.
.

قال قال الصادق علبه السلام كذب من زعم أنه من شيعتنا وهو متمسلك بعروة

19Y - الاسكافي عن المفضل، عن أبي عبد الله علهـ السـلام قـالّ: المـال أربعـة
 الثلالثين ألفا هالثك ولبس من شيعتنا من يلك مائة ألفـ (r).

## مكارم أخلاق الشيعة

194- الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: عـن المفضـل بـن عمر، أنـه





 الهجر ان فيما بينهما، إن الله تعالى حكم عدل، يألخذ للمظلوم من الظالم(٪).
(1) الصدوق، صفات الشيعة: ص ب٪.

 \&
(Y) الخراني، تحف التقول: ص"٪، النوري، مستدرك الوسائل: ج 9 ص $9 \wedge$.

## اخذ الميثاق على الشيعة


 يحتمله إلا صدور مشرقة وقلوب منيرة وأفئدة سـليمة وأخـلاق حسـنة لأن النـا الله قـد









 وممأتهم مكاتنا، ولا تسلط عليهم عدوا فإنك إن سلطت عليهم عدوا لن تعبد (r).







. . . النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمغي

## سبب ابتلاء الشيعة

190 - الكشي، أبو علي أحمد بن علي السلولي المعروف بـ(شقران)، قال:





 الدنيا حتى يعضه السلاح أو يموت بخبل "(1).

## الشيعة اخوان مز ام واب واحد

197 - عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قـالل: يـا مفضـل





لأصدرهم (ب).
(1) الطوسي، اختيار معرفة الرجال: ج Y ص TVA، البروجردي، جامع أحاديـث الشيعة: ج 1 ا ص


19V - الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن عثمان بن عبسى، عن المفضل بـ
 ضرب على رجل منهم عرق، سهر له الآخرون ${ }^{(1) . ~}$
(1) الكليني، الكافي ج ص 170، المجلسي، بكار الأنوار: جVI ص عדY.
. النصل الرابع: مسند الفضنل بن عمر الجعغي

## كتاب الطب <br> علاج الحهى

19^ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللهّ، عن يعقوب بـن يزيـي

 علينا وأكل التفاح

## علاج تفير اللوز


 المفضل بن عمر، عن جعغر بن محمد الصادق عليه السلام، انه دخل عليه رجن رجل


 السـلام: حـل إزرار قميصـك، وادخـل رأســك في قميصـكـك واذن وان وأقـم و اقـرأ سورة الحمد سبع مرات قال: ففعلت ذلك، فكأثما نشطت من عقال (r).

 و الفصول المهمة: ج (Y) في طب الأئمة: المتزفعون.



## الحججامة

Y Y..
 الزوال في يوم الجمعةة)
الز.



 علمت أحدا من أهل بيتي يرى به بأسا().

## علاج المسترور





 وهو عديل نفسك، حتى يأتيك بالسّحر . وقـال: فبعـث الـنبي صـلى الله عليه وآلـه

 (Y) في نسخة: وأنكروه وقالوا


. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
علي بـن أبي طالـب عليه السـلام وقـال: انطلق إلى بئر ذروان فإن فيها سـحرا سحرني به لبيد بن أعصم اليهودي، فائتني به. قال علي عليه السلام: فانطلقـت في في

 به. قال الذين معي: ما فيه شئ فاصعد، فقلت: لا واللّه، ما كذبت (Y) ولا ولا كذبت، ومـا يقـنيني بـه مثل يقينكم يعـني رسول الله صـلى الله عليه وآلـه ثـم طلبـت طلبـا بلطف، فاستخرجت حقا، فأتيت النبي صلى الله علبه وآله فقـال: افتحـه، فقتحته
 جبرئيل عليه السـلام أنزل يومئذ المعوذتين على الـي الـنـي النبي صلى الله علبه وآله: يا علي اقرأهما علما على الوتر، فجعل أمير أمير المؤمنين كلمـا


وعافاه(r).

## المرض كفارة للسيئات

r.r.r- طب الائمة، حدثنا أبو عبد الله الحسين بن بسطام قال حدثنا عحمد بن

 الباقر أبى جعغر عليه السـلام قالل: إن المؤمن إذا مرض ألو أوحى الشّه إلى إلى صـاحب الشمال لا تكتب على عبدي ما دام في حبسي ووثاقي ذنبا أصلا، قال ويوحى إلى

صـاحب الـبيمين ان اكتـب لُعبـي مـا كــت تكتـب لـه وهـو صـحيح في صـحيفة |الحسنات(1).

## عوذة للصلداع

 حدثنا حمهد بن سنان السناني عن يونس بن ظبيان عن المفضـل بـن عمـر عـن ألمـ أبي
 عليهم السلام قال: هذه عوذة نزل بها جبرئيل علبه السـلام اللبني صلى الهي الهي عليه




 الطاهرين انزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على فلان ابن فلانة وتسمى اسمه(r)

## عوذة لوجع المثانة



 قالل: فقال له عوذه بهذه الآيات إذا نمت ثلاثا وإذا انتبهت مرة واحدة فإنه لا تحس

> (1) ن: م، ص ع1.

.

 ذلك فما أحسست بعد ذلك بوجع.. (1)

## الالستشفاء بطين قـبر الحسين عليه السلام

Y.7

 بن علي عليه السلام يقول: طين قبر الحسين علهـ السلام، شفاء من كل دل داء وأمـان من كل خوف وهو لـا أخذل له(r).

## الثنطرة والمين والبطز

r-V
 اخواننا إلى أبي عبد الله عليه السلام شكاة أهله من النظرة والئلعين والبط



 غوثي يا رسول الله يا غوثي يـا أمير المؤمنين يـا غوثي يـا فاطهـة بنـت رسول الهـ

 1-1 ص ابץا، الحر العاملي، الفصول المهمة: ج

 وسكن ما بي(1).

## عامة أوجاع الجسل

بن

 بن أبي طالب علبه السلام قال: قـال أمير المؤمنين علبه السـلـي المام إذا
 وما معنى الفراش؟ قال غشيان النساء فإنه يسكنه ويطفيه(؟).

## عوذة للولادة

 عمـر عـن أبـي الظبيـان عـن الصـادق عليـه السـام قرطاس للحامل إذا دخلت في شهرها التي تلد فبه فإنها لا يصبيها طلت ولا عسر
(1) ابـني بسططم، طبب الأئمـة(عليهم السـلام )، ص Vr، الجُلسي، بكـار الاتوار: جr ص ص 00. ج (Y) في القاموس: الفراش - بالكسر -: زوجة الرجل.
 جه ص عדץ.
. الفصل الرابع: مسند المفنل بن عمر الجعفي










 يترك عليها ساعة واحدة(٪)

## لهلاج الربو

سنان السناني عن المفضل بن عمر قالل: سـألت أبـا عبد الله عليه السـلام قلـت يـا ابن رسول الشه انه يصيبني ريو شـديد إذا مشـيت حتى لربــا جلسـت في مسافة مـا
(1) السحاء: نبت شائك يرعاه النحل فيطيب عسله عليه وسحاء القرطاس: ما سحى

منه، أي أخذ
(Y) ابـني بسطلم، طبب الأئمـة(عليهم السلام )، ص 90، الجُلسي، بحـار الانوار:

جr ص ص
 ذلك فمسح الله دائي (1).

## آثار أكل الفدد

الII





## عوذة الأوجاع

YاY
 وبالّه كم من نعمة الها في عرق سـاكن وغير سـي وتأخذ لحيتك بيدك اليمنى بعـد الُصـلاة المكتوبـة وقل اللـهم فرج عافيتي واكشف ضري ثلاث مرات واجهد أن يكون ذلك مع دموع وبكاء().


 جr جر ص هr، الخر العاملي، الفصول المهمة: ج

. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي

## علاج الوسوسة

باץ- عـن المفضـل بـن عمـر عـن أبـي عبـد الله عليه السـلام فـال: كـان زيـن


 سكن له ما في الليل النهار وهو السميع العليم، سبع مرات (1).

## عوذة جامعة







 يضرك هوام ولا جن ولا انس ولا شيطان إن شاء الله تعالى (r).

## لجميي الأمراض والعلل


 قال محمد بن يحيى الأرمني حدثني محمد بن سنان السناني الز اهري أبو عبد الله

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ن: م، ص (1IV، المجلسي، بحار الانوار: جوهص } 07 .
\end{aligned}
$$

قال المفضل بن عمر قـلا: حدثني الصـادق جعفر بـن محمـد عليهمـا السـلام قـال:









 بستوقة وشددت رأسه ودفتته في شعير أو تراب طيب مدة أيـام الصيف فـإذا جـاء
 شئ دق أو جل صغير أو كبير وهو بجرب معروف عند المؤمنين (ب).

 جمع: طنّاجير(لسان العرب مادة طنجر) .
 جه09 ص ron، الحر العاملي، الفصول المهمة: جr ص ص r19. (40.)

النصل اللرابع: سسند المفضل بن عمر الجُعفي
للفرس عثند وضهها
 فضالّ عن محمد بن هـارون، عـن ابـن رئـاب، عـن ابـن سـنان، عـن المفضل، عـن
 عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه اللـلام قال: تكتب للفرس العتيـي




فرسه، ويسر عليها ولادتها(1).

تقتليم الظفر
位 عحمد بن سنان الز اهري عن المفضل بن عمر المِعفي عن أبي الظبيان عن جابر بن بن

 وعنه أنه قالل تقليم الأظفار يوم الجممعة يمنع كل داء وتقليمه يوم الخميس يـلـدر
الرزق در|(T).
(1) ابني بسطام، طب الأئمة(عليهم اللهلام)، هوانجُلسي، بكـار الانتوار: ج ar ص

## لوجع الضرس

شار


 تعلمني هذه الرقية؟ قال نعم، إن فاطمة عليها السـلام أتـت أباهـا صـلـ صلى الهُ عليه
 وآله وسلم سبابته اليمنى فوضعها على سنها التي تضرب وقا وقال: باسـم اللهّ وبـا

 ما بها كما سكن ما بك، وما زدت علبه شبئًا من بعد هذ|(1).

## الفصلـ والكحل

Y19

 وسياتي في كتاب السماء والعالم والاطعمة ما يناسب
(1) الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص 7•ع، الجلسي، بحار الانوار: جو 9 ص ص 90.


الفصل الرابع: مسند المفصل بن عمر الجمعني $\qquad$

كثاب الّسهاs والها
الامرشّ و الاكربسي
 الرحهن بن حعمل الحسني، قال: حدثنا أبو جعفر أحهـل بـن عيسى بـن أبـي مـريم العجلي، قال: ححثثا عحمد بن أححمل بن عبد اللّه بـن زيـاد العرزمـي، قـال: حـلثنا علي بن حاتم المنقري، عن المفضل بن عمر، قالل: سألتت أبا عبـد الله عليـه السـلام عـن العـرش و اللكرسـي، مـا همـا؟ فقـال: الحـرش في وجـه: هـو جملـة الـلنـتّ، و الكرسي وعاؤه، و في وجه آخر: العرش هو الـعلـم الـذي أُطلـع الله علــه أنبياءه و رسله و حججه. و الكرسي: هو العلم اللذي لم يطلع اللّه عليه أُحـلا مـن أنبيانـه و

رسله و حججه عليهم السلام" (1)

قوام بـلـن اولانساز
 قال: حدثنا عحمل بن الحُسين بن أبي الخُطلب، عن عحمل بن سنان، عن المفضل بن عهـر، عـن أبسي عبـل الله عليـه السـالام قـال: قـوام الانسـان وبقـاؤه بأريعـة: بالنــار والنور والريح والماء، فبالنار يأكل ويشرب، وبالنور ييعر ويعقل ، ويـالريح يسـهـع
 والشر اب، ولولا أن النّور في بصره لـأبصر ولا عقل، ولولا الـريح لـا التهبـت نـار

المعلة، ولولا الماء لم يبكد لذة الطعام و الشراب. قال: وسألته عن النيران، فقال: النيران أُريعة: نار تأكـل وتشـرب، ونـار تأكل ولا تشـرب، ونـار تشـرب ولا تأكـل، ونـار لا تأكل ولا تشـرب. فالثــر الـتي تأكـل وتشرب فنار ابن آدم وجميع الحيوان، و التتي تأكل ولا تشرب فنار الوقود، والـتي
(1) الصدوق، معاني الأخبار، ص YQ، المجلسي، بكار الأنوار: ج00 ص YA. (rors

# تشــرب ولا تأكــل فنــار الشــجرة، والــتي لا تأكــل ولا تشــرب فنــار القداحــة 

 والحباحب(1).
## الصراط





 وصراط في الآخرة. وأما الصر اط الذي في الدنيا فهو الامام المفترض الطاعة
 ومن لم يعرفه في الدنبا زلت قدمه عن الصر اط في الآخرة فتردى في نأر جهنم (ب).

## الـرو2



 وقال إن الأرواح لا تمازج البدن ولا تواكله وإنما هي كلل للبدن محبطة به(ّ.
(1) الصدوق، الخصال، ص (YYV.

צ ש ص
(r) الحلي، خختصر بصائر الدرجات، ص
. النصل الرابع: مسند الفضل بن عمر الجعفي
KY Y - بعض أصحابنا عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الهّ علهـ السـلام قـلـ
 ولم تتعب به، قال إن الأرواح لا تمازج البـدن ولا ولا تداخلـه إنــا هـو كالكـلـل للبدن

حيطة به(1).

## تعلدد الموالم

YYO - عن الحسن بن علي بن أبي عثمان قـال حـدثنا العبـاد بـن عبـد الحـالّق


 عالما غيرهم وانتا الحججة عليهم.

## الجن


 قالل: الملائكة والمؤمنون من الجِن، وساق إلى قوله، قال المفضل: يـا سـيدي وتظهر

 ولينزلن أرض الهجرة ما بين الكوفة والنجف، وعـدد أصحابه عليه السـلام ستة
(1) الصفلر، بصائر الدرجات، ص پ^\&. (Y) الحلم، خختصر بصائر الدرجات، صر بان.
$\qquad$
وأربعون ألفـا من الملائكـة، وستة آلاف مـن الجـن، والنقباء ثلاثُائـة وثلاثة عشر
رجلا الحديث(1). ومر في كناب الامامة والرجعة استعانتهم عليهم السـلام بـالِلمن وطاعـة الجــن لهم ومدى سلطة الجمن قياسأ لسلطهم.

مز خواص الاجيوان
م MYV

 دخل النار (T).
(1) الحلـي، بغتصر بصـائر المدرجات، ص IV9، الججلسي، بحـار الاتوار: ج•7 ص
(Y) الزاملة: البعير اللذي يممل عليه الطعام والمتاع كأنه فاعلة من الزمل: الخمل.







 الناس يركبون إلا الزوامل، وإمنا الكاململ محدثة لم تعرف فيما مضى
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجحفي

## كتاب توحيل المفضل

## كلام ابن أبي العوجاء مع صاحبه

- YYA روى محمد بن سنان قالل حدثني المفضل بن عمر قال كنت ذات يوم
 سيدنا حمدأ صلى الله عليه وعلى آله، من الشـرف والفضـائل ومـا وما منحه وأعطـاه








 جميع البلدان والمواضـع الـتـي انتهت إليها دعوته وعلتها كلمته وظهر

 ذكر محمد ص فقد تحير فيه عقلي وضل في أمره فكري وحـدثنا في ذكر الأصل
 تقدير ولا صانع ولا مدبر بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا مـبر وعلى هـا كا كانت اللدنيا لم تزل ولا تزالا.


## محاورة المفضل مع ابن أبي العوجاء

قال المفضل فلم أملك نفسي غضبا وغيظا وحنقا فقلت يا علدو اللّه ألحدت في في


 وشواهده جل وتغدس في خلقك.
واضحة ويراهينه لك لائحة فقال يا هذا إن كنت من أهل الكلام كلمنالك فإن


 الرزين العاقل الرصين لا يعتريه خرق ولا طيش ونا ولا
 بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجة ويقطع الــذر ولا نستطيع لجوابـه ردا فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه.

## سبب إملاء الكتاب على المفضل

قال المفضل فخرجت من المسجد بززونا مغكرا افيما بلي به الإسلام وأهله من
 ما لك فأخبرته بما سمعت من الدهريين وبما رددت عليههما فقال يا مفضل لألّلـين


 ويسكن إلى معرفته المؤمنون ويتحير فيه الملحدون فبكر علي غدا
. الفصل الرابع: مسند المُضل بن عمر الجُعني

## المجلس الأول

قـال المفضـل فانصـرفت مـن غــده فرحـا مسرورا وطالـت علـي تلـك الليلـة انتظارا الما وعدني به فلما أصبحت غدوت فاستي ألمتوذن لي فـدخلت وقمـت بـين يديـه





 يا مولاي أتأذن لي أن أكتب ما تشر الـيه وكنت أعددت معي ما أكتب فيه فقـال لـي افعل يا مفضل.

## جهل الشكاك بأسباب الخلقة وموانيها

 الصواب والحكمـة فيمـا ذرأ البـاري جـل قدسـه وبرأ مـن صـنوف خلقـه في البر والبحر والسهل والوعر فخرجوا بقصر علومهم إلى الجمحود وبضـعف بصـيأئرهم إلى التكذيب والعنود حتى أنكروا خلـق الأشـياء وادعوا أن تكونها بالإهمــال لا لا


 ضروب الأطعمة والأشربة والملابس والمآرب الـتي يـتانج إليها ولا يستغنـي عنهـا



أبصارهم عنها لا يصصرون بنبة الدار وما أعد فيها وربما عثر بعضهم بالشيء وألها الذي قد وضع موضعه وأعد للحاجة إلبه وهو جاهل للمعنى فيه ولما أعد ولما ذا جعل

 والعلل في الأشباء صاروا يمولون في هذا العالم حيـارى فـلا يفهمون مـا مـا هـو عليه


 الضلال المعللين أنفسهم بالمحال فيحق على من أنعم اللها عليه بمعرفته وهـدـداه للدينه





## تهيئة المالم وتأليف أجرزائه

 أجز ائه ونظمها على ما هي عليه فإنك إذا تأملـت العـالم بفـك المكرك و وخبرته بعقلـك وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع ما يكتاج إلبه عباده فالسماء مرفوعة كالسقف

 وضروب النبات مهيأة لمآربه وصنوف الحيوان مصرووفة في مصالحه ومنافـعـه فـي


. الفصل الرابع: مسند المفصل بن عمر الجمعفي

وكرم وجهـه ولا إلـه غـيره تعـالى عمـا يقـول الجلاحــدون وجـل وعظم عمـا يتتحلـه الملحدون.

## خلق الإنسان وتـلبير الجنيز في الرحم


 حبث لا حيلة عنده في طلـب غذاء ولا دفـ أذ أذى ولا استجلالاب منفعة ولا دفـع مضرة فإنه يجري إليه من دم الحيض ما يغذوه الماء والنبات فلا يزالل ذلك غذاؤه

## كيفية ولادة الجنين وغذائه وطلوع أسنانه وبلوغه










 النساء وإن كانت أنثى ييقى وجهها نقيا من الشعر لتبقى لها البهجة و النضـارة الـــي تحرك الرجل لما فيه دوام النسل وبقاؤه.

اعتبر يا مفضل فيها يدبر به الإنسان في هذه الأحـوال المختلفــة هـل ترى مثلـه يكن أن يكون بالإهمال أفرأيت لو لم يير إليه ذلك الدم وهو اللمو في الرحم ألم يكـ يكن
 استحكامه ألم يكن سيبقى في الرحم كالموءود في الأرض ولو لم يو يوافقه اللبن مـع

 يقيمه على الرضاع فلا يشتد بلدنه ولا يصلح لعمـل ثـم كـم كان يشغل أمه بنغسه عـن ترببة غيره من الأولاد،

## حال من لا يـنبت في وجهه الشعر وعلة ذلك

ولـو لم يخـرج الشــر في وجهـهـه في وقتـه ألم يكـن سـيبقى في هيئــة الصـبيان
والنساء فلا ترى له جلالة ولا وقارأ؟

الشعر في وجهه وإن بلغ الكبر
 هذا الذي يرصده حتى يوافيه بكل شيء من هذه المَارب إلا الذي أنشأه خلقا بعد


 والتضاد لا يأتي بالنظام تعالى الهل عما يقول الملحدون علون الوا
. الانصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي

## حال المولود لو ولد فهما عاقتلا وتعليل ذلك



 واعتبر ذلك بأن من سبي من بلد وهو عاقي











 الأولاد كانوا يستغنون عن تربية الآباء وحياطتهم فيتفرقون ونا عنهم حين الا
 لا يعرفهن وأقل ما في ذلك من التباحة بل هو ألشا

 الخطإ دقيقه وجليله.

## منفهة الأطفال في البكاء

اعرف يا مفضل ما للأطفال في البكاء من المنفعة واعلم أن في ألما أدمــة الأطفـال رطوبة إن بقيت فيها أحدثت عليهم أحداثا جليلة وعللا عظيمة من ذهـاب البحر






 الخالّق جل قدسه وعلت كلمته

 الرطوبـة فأخرجته إلى حـد البلـه والجنـون والتخليط إلى غير ذلك ولك مـن الأمراض



 عما يقول المبطلون علوا كبيرأ.

## آلات الجماع وهيأتها

انظر الآن يا مفضل كيف جعلت آلات الجماع في الذكر والأنثى جميعـا على ما يشاكل ذلك عله فجعل للذكر آلة نأشرة تُتد حتى تصل النطــة إلى الرحم إذا
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمغي
كان محتاجـا إلى أن يقـذف مـاءه في غيره وخلق للأنثى وعـاء قعرا لبششتمل على



## أعضاء البلدن وفوائلد كل منها

فكر يا مفضل في أعضاء البدن أجمح وتدبير كل منها للإرب فاليدان للعـلاج
 للتخليص والمنافذ لتنفيذ الفضول والأوعية لحملها والفرج لإقامـة النسل وكـذلك ولك
 قد قدر لشيء على صواب وحكمة

## زعم الطبيعيين وجوابه

قال المفضل فقلت يا مولاي إن قوما يزعمـون أن هـذا مـن فعـل الطبيعـة فـــلـ



 الحكيم فإن الذي سموه طبيعة هو سنته في خلقه الجلارية على ما أجراها علبه.

## عملية الهضم وتكوز الدم وجريانه في الشرايين والأوردة


 قد جعلت كالمصفي للغذاء لكـبلا يصل إلى الكبـد منه شيء فينكاهـا ـوذلـك أن

الكبد رقيقة لا تحتمل العنف ثم إن الكبد تقبله فيستحيل بلطف التدبير دمـا وينفـذه


 السوداء جرى إلى الطحال وما كان من البلة والرطوبة
 وإعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول ئلا فتبارك من أحسن التقدير وأحكم التدبير وله الحمد كما هو أهله ومستحقه.

## أول نشوء الأبلاز تصوير الجنين في الرحم

قال المفضل فقلت صف نشوء الأبدان ونوها حال الا بعد حال حال حتى تبلغ التمام والكمال قال علههالسلام: أول ذلك تصوير الجِنين في الرحم حيث لا تا تراه عين ولا

 والشحم والعصب والمخ والعروق والغضاريف فإذا خرج إلى العـا
 أشده إن مـد في عمـره أو يستوفي مدته قـل ذلك هـل هـــا إلا مـن لطيف التـدبير والحكمة

## اختصاص الإنسان بالاتتصاب والجلوس دون البهائم

انظر يا مفضل ما خص به الإنسان في خلته تشرفا وتفضــا علـا على البهـائم فإنـه

. النصل الرابع: مسند الفضنل بن عمر الجعغي
العلاج و العمل بهما فلو كان مكبوبـا على وجهـه كذوات الأربـع لما استطاع أن يعمل شيئا من الأعمال تخصص الإنسان بالحواس وتشرفه بها دون غيره
 وشـرف بهـا على غـيره كيف جعلـت العينـان في الـر أس كالمصـابيح فوق المنـارة ليتمكن من مطالعة الأشياء ولم تجعل في الأعضاء الـتي تحتهن كاليدين والر جلين فتعترضها الآفات ويصييها من مباشرة العمل والحركة ما يعللها ويؤثر فيها وينتص منها ولا في الأعضاء التي وسط البدن كالبطن والظظهر فيعسر تقلبها واطلاعها نحو

الأشباء.

## الـحواس الخمس وأعمالها وما في ذلك من الأسرار

فلما لم يكن لها في شيء من هذه الأعضاء موضع كان الرأس أسنى المواضـع
 يفوتها شيء من المسوسات فخلق البحر ليدرك ك الألوان فلو كانت الألوان ولم ولم

 هذا يرجع متكافيا فلو كان بصر ولم تكن الألوان لما كـان للبصر معنى ولو كـان سمع ولم تكن أصوات لم يكن للسمع موضع

## تتقلير الحواس بعضها يلقى بمضاً

فانظر كيف قدر بعضها يلقى بعضا فجعل لكـل حاسـة كحسوسا يعمل فيه ولكل محسوس حاسة تدر كه ومع هـذا فقـد جعلـت أشُـياء متوسطة بـين الحـواس
 يظهر اللون للبصر لم يكن البصر يدرك اللون ولو لم يكن هـواء يؤدي الصوت
!إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت الصوت فهل يغنى على مـن صـح نظره وأعمـل
 بعضا وتهيئة أشباء أُخر بها تتم الحواس لا يكون ئلا إلا بعمل وتقدير من لطيف خبير

## فيمن علم البصر والسمع والعقل وما في ذلك مز الموعظة

فكر يا مفضل فيمن عدم البصر من الناس وما ينالّه مـن الخلل في أموره فإنه
 الحسن والقبيح ولا يرى حفرة إن هجم عليها ولا عدوا إن إن أهوى إلبه بسـيف ولا
 والصياغة حتى أنه لو لا نفاذ ذهنه لكان بمنزلة الحجر الملقى.

 كاورته حتى يتبرموا به ولا يسمع شبئا من أُخبـار النـاس وأحـاديثهـم حتى يكـي كالغائب وهو شاهد أو كالميت وهو حي


 التمام حتى لا يفقد شيئا منها فلم كان كذلك إلا أنه خلق بعلم بـلم وتقدير

 ذلك به ولغيره بسبه كمـا يؤدب الملوك النـاس للتنكيل والموعظة فـلا ينكـر ذلك

 حتى إنهم لو خيروا بعد الموت لاختاروا أن يردوا إلى البلايا ليزدادوا من الثوا الثواب
.... الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجُفغي

## 

فكـر يـا مفضـل في الأعضـاء الـتي خلقــت أفـرادا وأزواجـا ومـا في ذلـك مـن الحكمة و الثققدير والصواب في الثدبير.
 ألا ترى أنه لو أضيف إلى رأس الإنسان رأس آخر لكان ثقا
 قسمين لو كان له رأسان فإن تكلم من أحدهما كان الآخخر معطلا لا إرب في فيه ولا
 وإن تكلم بأحدهما بغير الذي تكلم به من الآخر لم يدر السـامع بـأي ذلك يأخـل وأشباه هذا من الأخلاط.


 يلغ منه ما ييلغه إذا كانت يداه تتعاونان على العمل.

## الصوت والكلام وتهيئة آلاته في الإنسان وعمل كل منها

أطل الفكر يا مغضل في الصـوت والكـلام وتهيئة آلاته في الإنسان فالحنجرة



 تقبض على الرئة ليخرج الصوت كاللأصـابع التتي تقبض على الزي

 يشبه المزمار بالآلة والتعريف فإن المزمار في الحقيقة هو المشبه بمخرج الصوت.

## ما في الأعضاء من المآرب الأخرى






 وهي مع ذلك كالسند للشفتين تسسكهما وتـدعمهما مـن داخل الفـم واعتـبر ذلك فإنك ترى مـن سقطت أسـنانه مسترخي الشفة ومضطربها وبألشفتين يترشف

 الإنسان إذا شاء ويطبقها إذا شاء وفيما وصفنا من هذا هـا بيان
 تتصرف الأداة الواحدة في أعمال شتى وذلك كالفأس تستعمل في النجارة والحفر وغيرهما من الأعمال.
ولو رأيـت الـدماغ إذا كشـف عنه لرأيته قـد لـف بحجـب بعضهـا فوق بعض لتصونه من الأعراض وتمسكه فلا يضطرب ولر أيـت عليه الجمـجمـة بمنزلـة البيضـة


 والصيانة بعلو منزلته من البدن وارتناع درجته و خطير مرتبته.
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجِعفي
تأمل يا مفضل الجفن على العين كبف جعل كالفشاء والأشفار كالأشـراح وأولجها في هذا النار وأظلها بالحجاب الحبا وما عليه من الشعر
 وحصنه بالجوانح وما عليها من اللحم واللعصب لئلا يصل إليه ما ينكؤه .

 على الحلقوم طبقا ينع الطعام أن يصل إلى الرئة فيقتل .

 جريانا دائما فيفسل على الإنسان عيشُه فكم عسى أن يكصي المحصي مـن هـذا بـل الذي لا يحصى منه ولا يعلمه الناس أكثر .



 الْخْبِير.
فكر يـا مفضـل لم صــار المـخ الرقيق محصـنا في أنابيـب العظـام هـل ذلـك إلا
ليحظظه ويصونه لم صار اللدم السائل حصورا في العروق بمنزلة الماء الماء في الظطروف
 ومعونة على العمـل لم صـار داخل الأذن ملتويا كهيئة اللولـبـ إلا إلا ليطرد فيـه الصوت حتى ينتهي إلى السمع وليكسر حمـة الريح فـلا ينكأ في السـمع لم الم حمـل الإنسان على فخذيه وألبتيه هذا اللحم إلا ليقبه من الأرض فلا يتا يتألم مـن الجلبوس عليها كما يألم من نحل جسمه وقل لِمه إذا لم يكن بينه ويبن الأرض حائل يقيهـ

من جعل الإنسان ذكرا وأنثى إلا من خلقـه متناسـلا؟ ومـن خلقـه متناسـلا إلا



 إلا من لم يلغ مدى شكره فكر وتدبر ما وصفته هل تجد الإممال يـأتي على مئل هـذا النظام والترتيبب تبارك الله تعالى عما يصفون.












 يــدو للبصر في كل وقـت ولا يكـون علـى الرجـا الالتصاب وقت الحاجة إلى ذلك لما قلد أن يكون فيه من دوام النسل وبقائه
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعي
اعتبر الآن يا مفضل بعظم النعهـة على الإنسـان في مطعمهـ ومشربه وتسهيل




 ذلك المنفذ منه منصبا مهيأ لانحدار الثفـل فتبارك كـ من تظاهرت آلاؤه ولا تحصى

فكر يا مغضل في هذه الطواحن التي جعلت للإنسـان فبعضهـها حـداد لقطع ونـع الطعام وقر ضه وبعضها عراض لمضغه ورضه فلـم يـنتص واحـد مـن الصفتين إذ

كان محتاجا إليهما جميعاً.
تأمل واعتبر بكسن التدبير في خلـق الشـعر والأظفـار فإنهمـا لما كانـا مـا يطول


 بوجع وألم يتألم منه.



 الأظفار في كل أسبوع ليسرع الشـعر والأظفـار في النبـات فتخرج الآلآم والام والأدواء بخروجهما. ..وإذا طالا تحيرأ، وقل خروجها فأحدثت عللا وأوجاعـا ومنـع مـع ذلك الشـعر مـن المواضــع الـتي تضـر بالإنسـان وتحدث علهه الفساد والضر لو نبت الشـعر في العين ألم يكن سـعمىى البصر ولو

نبـت في الفـم ألم يكـن سـينغص على الإنسان طعامه وشرابه ولو نبـت في بـاطن الكف ألم يكن سيعوقه عن صحة اللمس وبعض الأعمال ولو نبت في فرج المر المرأة

 تجده في البهائم والسباع وسائر المتناسلات فإنك ترى أجسامه المها بجللة بالششر وترى
 والمضرة وتأتي بالصواب والمنفعة.


 المواضع أستر وأهيأ لقبول تلك الفضلة من غيرها؟

 شرته ويكف عاديته ويشغله عن بعض ما يخرجه إليه الفراغ من الأشر والبطالة

 الأسنان ثم كان لا يستطيع أن يسيغ طعامـا إذا لم يكـن في الفـم بلـة تنفـذه تشهـه
 مواضع أخر من المرة فيكون في ذلك صلاح تام للإنسان ولو يسـت المرة لهلك الإنسان.
ولقـد قال قوم مـن جهلة المتكلمين وضـعفة المتفلسفين بقلة التمييز وقصـور

 عن البصر واليد لا يعرف ما فيه إلا بدلالات غامضة كمثل النظر إلى البول وجس
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجِفي
العرق وما أشبه ذلك ما يكتر فيه الغلط والشبهة حتى ربما كان ذلك سببا للموت
 الإنسـان الوجـل مـن الأمـراض والموت وكـان يستشــر البقـاء ويغـتر بالســلامة
 وتتحلب فيفسد على الإنسان مقعده ومرقده وثياب بدلته وزيتته، بل كان الن يفسد


 وبطل عمل الأحشاء فكان في ذلك هلاك الإنسان أفلا ترى أن كلمـا تذهب إليه الأوهام سوى ما جاءت به الخلقة خطأ وخطل .

## أفهال الإنسان في الطمى والنوم والجماع وشرح ذلك

فكر يا مفضل في الأفعال التي جعلت في الإنسان مـن الطـمـ والنوم والجمـاع








 غير بعيد أن يفتر عنه حتى يقل النسل أو ينتطع فإن مـن النـاس مـن لا يرغـب في الولد ولا يكفل به.

فانظر كيف جعل لكل واحد من هذه الأنعال التي بها قوام الإنسان وصلاحه كحركا من نغس الطبع يكر كه لذلك ويمكا ويمه عليه.






 كيف كان ينطبخ حتى يخلص منه الصفو الـذي يغـنـو البـدن ويسـد خللـه ولـو لا لا


 وصبية وقوام موكلون بالدار فواحد لقضاء حوائج الحشم وإيرادها ولا عليهم وآخر





 الأبدان وذكرناها على ما يكتا جي الو صلا أوضحته بالوصف الشافي والمثل المضروب من التدبير والخكمة فيها.
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعي

## قوى النفس وموقعها من الإنسان

تأمل يا مفضل هذه القوى التي في النفس وموقعها من الإنسـان، أعني الفكـر والوهم والعقل والحفظ وغير ذلك أفرأيـت لـو نقص الإنسـان مـن هــنـه الخـلالال



 ولا يعتقد دينا ولا يتتفع بتجربة ولا يستطيع أن يتا يتبر شيئا على مـا مضى بـلا بـل كـان حقيقا أن ينسلخ من الإنسانية
فانظر إلى النعمة على الإنسان في هذه الخلال وكيف موقع الواحـدة منها دون الجمميـ وأعظم مـن النعمـة على الإنسـان في الحفظ النعهـة في النسـبان فإنـه لـو لـا لا
 استمتع بشيء من متأع الدنيا مع تذكر الآفات ولا رجاء غنلة من سلطان ولا فتـن

 قسموا الأشياء بين خالثقين متضادين في هـذه الأشـياء المتضـادة المتباينـة وقـد تراهـا تجتمح على ما فيه الصلاح والمنفعة .




 فاحشة... أفلا ترى كيف وفى الإنسان جميع الخلال التي فيها صلاحه وتمام أمره.

## اختصاص الإنساز بالمنطثق والكتابة





 يبري بينه وبين غيره من المعاملات والحساب ولولاه لانقطع أخبـار بعض الأزمنـة عن بعض وأخبار اللائبين عن أوطنانهم ودرست العلوم وضـاعت المّ الآداب وعظم


 وكذلك الكلام إغا هو شيء يصطلح عليه النـاس فيجري بينـهم ولهـذا صـا


 جميعا فعل أو حيلة فإن الشيء الذلي يبلغ به ذلـك الفـعل والحيلـة عطيـة وهبـة مـن
 للأمور لم يكن ليتكلم أبـدا ولـو لم تكـن لـه كـف مهيئة وأصابع للكتابـة لم يكـن ليكتب أبدأ.

 الُعالُمينِ
. الفصل الرابع: مسند الفضضل بن عمر الجعغي

## إعطاء الإنسان ما يصلج دينه ودنياه ومنعه مما سوى ذلك

فكر يا مفضل فيما أعطي الإنسان علمه وما منع فإنه أعطي جميع علم مـا فيه



 أعطي علم ما فيه صـلاح دنياه كالز راعة والنـراس واستخراج الاج الأر وضـين واقتناء الأغنام والأنعام واستنباط المباه ومعرفة العتأقير الـتي يستشفى بهـا



 ليس في شأنه ولا طاقته أن يعلم كعلم الغيب وما هو هو كائن وبعض ما ما قد كا كان أيضا كعلم ما فوق السماء وما تحت الأرض وما فا في لــج البحار وألـا وأقطار العـالم ومـا في قلوب الناس وما في الأرحام وأشبُاه هذا ما حما حجب عن الناس علمه.
 فيما يقضون عليه ويحكمون به فيما ادعوا عليه.
 ما سوى ذلك ليعرف قدره ونتصه وكلا الأمرين فيها صلاحه.

## ما ستز عز الإنساز علمه مز ملدة هياته

تأمل الآن يا مفضل ما ستر عن الإنسان علمـه من مدة حياته فإنه لو عرف مقدار عمره وكان قصير العمر لم يتهنأ بالعيش مع ترقب الموت وتوقعه لوقت قـد







 ونصحك في كل الأمور وفي كل الأوقات على تصرف الحـالات فإن قلت أوليس

 عليه أمره فيصفح الله عنه ويتفضل عليه بالمفغرة فأما من قلد أمره علم على ألم أن يعصي







 مقدار حياته وصار يترقب الموت في كل ساعة يقارف الما قلنا إن وجه التدبير في هذا الباب هو الما لـا
 قلبه لا من خطإ في التدبير كما أن الطبيب قد يصف للمريض ما يتتفع به فإن كـان
.

المريض مخالفا لقول الطبيب لا يعمـل بمـا يـأمره ولا يتتهي عمـا ينهـاه عنـه لم ينتهـع بصفته ولم تكن الإسـاءة في ذلـك للطبيـب بـل للمـريض حيـث لم يقبـل منـه ولـئن كان الإنسان مع ترقبه للموت كل ساعة لا يتنــع عـن المعاصي فإنـه لـو وثـتُ بطول
 له من الثقة بالبقاء ثم إن ترقب المـوت وإن كـان صـنف مـن النـاس يلـهون عنه ولا يتعظون به فقد يتعظ به صنف آخر منهم وينزعون عـن المعاصي ويؤثرون العمـل الصالح ويبودون بالأموال والعقائل النفيسـة في الصـدقة على الفقـراء والمسـاكين فلم يكن من العلل أن يكرم هـؤلاء الانتنــاع بهـذه الخْـلة لتضـيـيع أولئلك حظهـم

## الأحلام وامتراع صادقها بكاذبها وسر ذلك

فكر يا مفضل في الأحلام كيف دبر الأمر فيها فمزج صادقها بكاذبها فإنها لو
 منفعـة بـل كانـت فضـلا لا معنى لـه فصـارت تصـدق أحـا مصلحة يهتـدي لهـا أو مضرة يتحـذر منهـا وتكـنب كثيرا لـئلا يعتمـد عليها كل

الاعتماد.

## الأشياء المخلوقةّ لمآرب الإنسان وإيضاح ذلك

فكر يا مغضل في هذه الأشياء التي تراها موجودة معدة في العالم مـن مـن مـآربهم



 المحصي من هذا وشبهه أرأيت لو أن داخلا دلا دخل دارا فنظر إلى خز ائن مكلوءة مـن

 هذا من صنع الطبيعة في العالم وما أعد فيه من هذه الأشباء.


 العقاقير لأدويته فكلف لثطها وخلطها وصنعها وكذلك تجـد سـائر الأشـياء على

هذا المثال.
فانظر كيف كفي الخلقة التي لم يكن عنده فيها حيلة وترك عليه في كل شي
 حتى لا يكون له في الأشباء موضع شغل وعمـل لـا لـا حملته الأرض أشـر ا وا وبطرا

 بلغ جميع ما يكتاج إليه من مطعم ومشرب ونـي وندمة لتبرم بالفراغ وناز ونازعته نفسه إلى

 لكبلا تبرمه البطألة ولتكغه عن تعاطي ما لا يناله ولا خير فيه إن ناله

## الخبز والهاء رأس معاش الإنساز وحياته

واعلم يا مفضل أن رأس معاش الإنسان وحياته الحبز والماء فانظر كيف دبر


 وزرعه فجعل الماء مبـذولا لا يشـرى لتسقط عـن الإنسـان المئونة في طلبه وتكلفـه

الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمغي
وجعل الحبز متعذرا لا ينال إلا بالحيلة والحركة لبكون للإنسان في ذلك شغل يكفه



 بمن نشأ في الجلدة ورفاهية العيش والترفه والكفاية وما واليا يخرجه ذلك إلئهـ



 بأعبانهم وحالاهم لما يكري بينهم من المعاملات ولبس يكري بير بين البهائم مثل ذلك
 والوحش لا يضرها شـيئا وليس كذلك الإنسـان فإنه ربــا تشـابه التـوأم تشا شديدا فتعظم المئونة على الناس في معاملتهما حتى يعطى أحدهما بالآلآخر ويؤخـذ
 الصور فمن لطف بعباده بهذه الـدقائق الـتي لا تكاد تخطر بالبـال حتى وقف بهـا على الصواب إلا من وسعت رحمته كل شيء
 من تلقاء نفسه لم يصنعه صانع أكنت تقبل ذلك بل بل كنت تستهزئ بـه فـ فكيف تنـكـر هذا في تمثال مصور جماد ولا تنكر في الإنسان الحي الناطق

 أبدان كل صنف منها على مقدار معلوم غير متفاوت في الكبير و الصـغير وصـارت الـا


ولو تنمي نووا دائما لعظمت أبدانها واشتبهت مقأديرها حتى لا يكون لشيء منها حد يعرف．






 كان العبيد يذلون لأربابهم ويذعنون لطاعتهم أفليس هذا توبيخ ابن أبي العوجاء المّاء

 وباد مع أجناس الحيوان فصار بعض الأولاد يأتي ذكورا وبعضها يأتي إنانثا ليدو مي التناسل ولا ينقطع．





 عز وجل．


. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي
 عرفنبه مولاي وتفضل به علي فبت في ليلتي مسرورا بما منحنيه حبور بما علمنيه.

## المجلس الثاني

قال المفضل: فلما كان اليوم الثـني بكرت إلى مولاي فاستؤئذن لي فـديخلت












 الهُ

قالل المفضل: فبكبت لما سمعت منه فقال لا تبك تخلصـت إذ قبلت ونجوت إذ
 فكر في أبنية أبدان الحيوان وتهيتئها على مـا هي عليه فـلا فلا هي صـي ولو كانت كذلك لا تنتني ولا تتصرف في الأعمـال ولا هـي على غاية اللـين





 صانع جاز أن يكون ذلك في هذه الثماثيل الميتة فإن كان هذا غير جائلم فبالحري أن لا يبوز في الحيوان.

## أجساد الأنغام وما أعطيت وما منعت وسبب ذلك

 الإنس من اللحم والعظم والعصـب أعطيت أيضـا السـمع والبصر ليّلــن الإنسـان








 يلحقه من التعب الفادح في أبدانهم والضيق والكد في في معاشهم.

النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي

## خلق الأصناف الثلاثة من الحيوان




 وأوكدها هذه الصناعات.
 مدجبة ذوات براثن ويخالب تصلح لأخذ الصيد ولا تصلح للصناعنات وآكا

 قعر كأخهص القدم تنطبق على الأرض عند تهيئها للركوب والحمولة





 أفلا ترى كبف أعطي كل واحد من الصنفين مـا يشـاكل صـنفه وطبتـه بـل مـا فيـه بقاؤه وصلاحهـ
انظر الآن إلى ذوات الأربع كيف تراها تـتع أماتهـا مستقلة بأنفسها لا تحتـاج

 لذلك أعطبت النهوض والاستقلال بأنفسها وكذلك ترى كـري كثيرا مـن الطير كمثّل الدجاج و اللدراج والثبج تدرج وتلقط حين تنقاب عنها البيضة فأما ما كان الن منها

ضعيفا لا نهوض فيه كمثل فراخ الحمـام والبمـام والحمـر فقـد جعـل في الأمهـات فضل عطف عليها فصارت تمج الطعام في أفواهها بعـد مـا توعيه حوا اصـلها فـلا

 بقسط من تدبير الخكبم اللطيف الخبير．
 تصلح لذلك لأن الماشي ينقل قوائمه يعتمد على بعض فذو الثقائمتين ينغل واحدة ويعتمد على واحدة وذو الأربع ينقل اثتنين ويتتمد على اثنتين وذلـلك مـن


 على الأرض ولا يسطط إذا مشى．
 والبعير لا يطبته عدة رجال لو استعصى كيف كان ينـ ينتـاد للصبي و الثّور الشـديد كبف كان يذعن لصاحبه حتى يضع النير على عنقـه ويحرث بـه وا والفرس اللكريم



 يتنع الجِمل على قائده والثور على صاحبه وتتفرق الغنم عن راعيها وأشباه هـذا من الأمور．
وكذلك هذه السباع لو كانت ذات عقل وروية فتوازرت على النـاس كانتـ
 وتظاهرت على الناس أفلا ترى كيف حجر ذلك عليهـا وصـارت مكـان مـا كـان

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي

يخاف من إقدامها ونكايتها تهاب مساكن الناس وتحجم عنها ثم لا تظهر ولا تتشر لطلب قوتها إلا باللِل فهي مع صولتها كالخائف مـن الإنس بل مقموعة منوعة منهم ولو كان ذلك لساورتهم في مساكنهم وضيقت عليهم.
 وحافظ لـه يتتقل على الحبطان والسطوح في ظلمـة الليل لحراسـة منزل صـا

 الكلب على هذه الألفة والمبة إلا ليكون حارسا للإنسان له عين بأنيـاب ورخالــ ونباح هائل ليلعر منه السارق ويتجنب المواضع التي يمكيها ويخفرها.

## وجه اللدابة وفمها وذنبها وشرح ذلك

يا مفضل تأمل وجه الدابـة كيف هو فإنك ترى العينين شاخصتين أمامهـا لتبصر ما بين يديها ئلا تصدم حائطا أو تتردى في حفرة وترى الفـــم مشقوقا شـقا






 بها عن تلك المواضع ومنها أن الدابة تستريح إلى تحريكه وتصريفه يمنة ويسرة فإنه

 فيعرف موقعها في وقت الحاجـة إليها فمن ذلك أن الدابـة ترتطم في الوحل فـلا

يكون شيء أعون على نهوضها مـن الأخـذ بـذنبها وفي شـعر الـذنب منـافع للنـاس


 يستطيع أن يأتيها كفاحا كما يأتي الرجل الما المرأة.


 بالخرطوم الطويل ليسدله فيتناول به حاجتهـه . فمـن ذا الـذي عو

 الفيل وأذنبه أمر عظبم وثقل ثقيل فلو كان ذلك على عنق عظيبم لهـده ألوا وأوهنها

 انظر الآن كيف جعل حيـاء الأنثى مـن الفيلـة في أسنل بطنها فـإذا هاجــ

 ليتهيأ للأمر الذي فيه قوام النسل ودوامه

## الزرزافة وخلقتها وكونها ليست مز لقاح أصناف شتى

فكر في خلق الزر افة واختلاف أعضائها وشبهها بأعضاء أصناف مـن الحبيوان
فرأسها رأس فرس وعنقها عنق جمل وأظلافها أظلاف بقرة وجلدها
 ذلك أن أصنافا من حيوان البر إذا وردت الماء تنزو على بعض المن السائمة وينتج مثل
. الانصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمغي


 فيما يشاكله ويقرب من خلقه كما يلقح الفرس الحمار فيخرج بينهما البغل ويلقـح

 وأظلاف من البقرة بل يكون كالمتوسط بينهما الممتزج منهما كاللذي تراه في البخـل
 والحمار وشحيجه كالممتزج من صهيل الفرس ونهيق الحمار فهـذا دليل على أنـه




 ذلك فإن منشأها ومرعاها في غياطل ذوا


## القرد وخلقته والفرفٌ بينه وبين الإنسان

تأمل خلقة القرد وشبهه بالإنسان في كثير مـن أعضـائه أعنـي الرأس والو ألوجـه

 الإنسان يفعله حتى إنه يقرب من خلق الإنسان وشمائله في التدندبير في خلقته على ما هي عليه أن يكون عبرة للإنسان في نفسه فيعلم أنه من طينة البهائم وسنخها كان يقرب من خلقها هـذا القرب وأنه لُو لا فضيلة فضله بهـا في الـذهن والعقل

والنطق كان كبعض البهائم على أن في جسم القرد فضولا أخرى تنـرق بينـه وبـين

 الفاصل بينه وبين الإنسان في الحقيقة هو النقص في العقل والذهن والنطق

## إكساء أجسام الحيواذات وخلقة أقّدامها

انظر يا مفضل إلى لطف الله جل اسمه بالبهائم كيف كسـبت أجسـأمها هـذه الكسـوة مـن الشـعر والـوبر والصـوف لتقيهـا مــن الـبرد وكـــرة الآفـات ألبســت الـا الأظلاف والحافر والأخفاف لتقيها من الحفاء إذ كانت لا أيدي لها ولا لا أكف ولا
 بقوا لا يحتاجون إلى تجديدها واستبدال بها فأما الإنسان فإنه ذو حيلة وكا وكف مهيأة للعمل فهو ينسج ويغزل لويتخذ لنفسه الكسوة ويستبدل بها حالا بعد حـالل ولـه في



 معايش لمن يعمله من الثناس ومكاسب يكون فيها معايشهم ومنها أقواتهم وأقو أقوات عيـالْهم فصـار الشـــر والوبر والصـوف يقـوم للبهـائم مقـام الكسـوة والأظلافلاف والحوافر والأخغاف مقام الحذاء.

## مواراة البهانيم عنلـ إحساسها بالموت

فكر يا مفضل في خلقـة عجيـة جعلت في البهـائم فإنهم يوارون ون أنفسهـم إذا ماتوا كما يواري الناس موتاهم وإلا فأين جيف هذه الوحوش والسباع وغيرهـا لا
.
يرى منها شيء وليست قليلة فتخفى لقلتها بـل لـو قـل قائل أنهـا أكثـر من النـاس لصدق.



 وسباع الطير جميعا وكلها لا يرى منها إذا ماتـت إلا الوا إحد بعـد الوا الواحـد يصـيده
 ولو لا ذلك لامتلأت الصحاري منها حتى تفسد رائحة الهواء وتحدث الأمراض والوباء
فانظر إلى هذا بالذلي يخلص إليه النـاس وعملوه بالتمشيل الأول الذي مئل لهم كبف جعل طبعا وإذكارا في البهائم وغيرها ليسلم الثناس من معرة ما يكلد عليهم من الأمر اض والفساد.

## الفطن التي جعلت في البهانم

فكر يا مفضل في الفطن التي جعلت في البهائم لمصلحتها بالططبع والخلنقة لطفـا

 يدب السم في جسمه فيقتله ويقف على النــدير وهـو بكهود عطشـا فيبع عجيجا عأليا ولا يشرب منه ولو شرب لمات
 خوفا من المضرة في الشرب وذلـك مـا لا يكـاد الإنسـان العاقل الممبز يضبطه مـن

و الثعلب إذا أعوزه الطـمـ تـــوت ونفـخ بطنه حتى يكسبه الطير ميتـا فإذا


 والاحتبال لمعاشه.و الدلفين يلتمس صيد الطير فيكون حيلته في ذلك أن يأخـذ

 فانظر إلى هذه الحلية كيف جعلت طبعا في هذه البهيمة لبعض المصلحة. قال المفضل فقلت: أخبرني يا مولاي عن التنين والسحاب .

 يخرج إلا في القيظ مرة إذا صحت السماء فلم يكن فيها نكتة مـن غيمـة قلـت فلـم
 قال المفضل فقلت قد وصفت لي يا مولاي مـن أمر البهائم مـا فيه معتبر لمن ونـ

 والصواب في خلق الذرة إلا من التدبير الثقائم في صغير الخلق وكبيره انظر إلى النهل واحتشاده هي جمع التـوت وإعـداده فإنـك ترى الجِماعـة منهـا
 للنمل في ذلك من الجلد والتشمير ما ليس للناس مثله .

 حتى يبف ثـم لا يتخـذ النمـل الزبيـة إلا في نشـز مـن الأرض كـلا يفـيض السـيل
. الفصل الرابع: مسند المُضل بن عمر الجِعني

فيغرقها وكل هذا منه بلا عقل ولا روية بل خلقة خلق عليها لمصلحة مـن اللهّ جـل
وثز.
انظر إلى هذا الذي يقال له الليث وتسميه العامة أسد الذبابِ وما أعطي مـن



 واسترخى ثم يقبل عليه فيفترسه ويحيا بذلك منه.
 يكمن في جوفه فإذا نشب فيه الذباب أحال عليه يلدغه ساعة بعـد سـاعة فيعبش بذلك منه
فذلك يككي صبد الكلاب والفهود وهذا يككي صبد الأشر الك والحبائل. فانظر إلى هذه الدلويبة الضضعيفة كيف جعل في طبعهـا مـا لا يلا يلغـه الإنسان إلا




## جسه الطائر وخلقته

تأمل يا مفضل جسم الطائر وخلقته فإنه حـين قـدر أن يكون طـئر إن إي البـو



 متأن لبنهض بها للطيران وكسا كسي كله الريش لبتداخخله المواء فيقله ولما قدر

أن يكون طعمه الحب واللحم يلعه بلعا بلا مضغ نتص من خلقـة الإنسان وخلـق له منقار صلب جاسي يتناول به طعمه فلا ينسحج مـن لقط الحـب ولا يتا يتقصف من نهش اللحم ولما عدم الأسنان وصار يزدرد الحـب صـحبحا واللـا


 الطيران فإنه لو كانت الفراخ في جور جوفه تُكت حتى تستحكم لأثقلته وعاقته عن النهوض والطيران فجعل كل شيء من خلقـه مشـاكلا للأمر الـذي قـدر أن يكون



 يكتمل هذه المشثقة وليس بذي روية ولا تفكر ولا يأمل في فراخه ما ما يؤمل الإنسـان




 النسل ولا روية لها ولا تفكير لو لا أنها بجبولة على ذلك؟


 لشيء إليها جعل معه في جوفها مـن الغـذاء مـا يكتغي بـه إلى وقت خروجـهـ منها
. الفصل الرابع: مسند الفضضل بن عمر الجعغي

كمـن يحبس في حبس حصـين لا يوصـل إلى مـن فيـه فيجعـل معـه مـن القـوت مـا يكتفي به إلى وقت خروجه منه

## حوصلةّ الطائر

فكر يا مفضل في حوصلة الطائر وما قدر له فإن مسـلك الطـمـ إلى القانصـة ضيق لا ينغذ فيه الطعام إلا قليلا قللا فلو كان الطا الطائر لا يلقط حبة ثانية حتى تصا تصل
 الحذر فجعلت له الحوصلة كالمخلاة المُلقة أمامه ليوعي فيها مـا أدرك مـن من الطـمـم
 الطائر ما يكتاج إلى أن يزق فراخهه فيكون رده للطعم من قرب أسهل علي عليه
 والأشكال في الطير إنا يكون من قبل امتزاج الأخلاط واختلاف مقاديرها مالما المرج والإهمال.
قال يا مفضل هذا الوشي الذي تراه في الطواويس والـدراج والتـدارج على استواء ومقابلة كنحو ما يخط بالأقلام كيف يأتي بـه الامتتزاج المهمـل على شـكـل واحد لا يختلف ولو كان بالإهمال لعدم الاستواء ونكان كختلفأ.



 ليمسكه بصلابته وهو الثقصبة التي في وسط الريشـة وهـو مـع ذلك ألجوف ليخف على الطائر ولا يعوقه عن الطيران.
 طول سافقيه فإنه أكمر ذلك في ضحضا هـا من الماء فتراه بساقين طويلين كأنه ربيئة

فوق مرقب وهو يتأمل ما يدب في الماء فإذا رأى شيئا مكا يتقوت به خطا خطوات

 ولا يفسد عليه مطلبه.
تأمل ضروب التدبير في خلق الطائر فإنك تجد كل طلو طائر طويل الساقين طويل

 ليزداد الأمـر عليه سهـولة وإمكانـا أفـلا ترى أنـك لا تفتـش شـئّا مـن الخلنـــة إلا

وجدته على غاية الصواب والحكمة.
انظر إلى العصافير كيف تطلب أكلـها بالنهـار فهي لا تفقـده ولا تِا تجـده بجموعـا معدا بل تنائه بالحركة والطلب وكذلك الطـلك الخلق كله فسبحان من قـد


 إلى غاية الأشر والبطر حتى يكثر الفساد وتظهر الفواحش أعلمت ما طعم هذه الأصناف من الطير التي لا تخرج إلا بالثليل كمثل البوم

 واعتبر ذلك بأنك إذا وضعت سراجا بالثليل في سطح أو عرصـة دار دار اجتمـع عليه
 قائل: إنه يأتي من الصحاري والبراري قيل له: كيف يوافي تلك الساعة من موضع بعيد وكيف ييصر من ذلك البعد سراجا في دار محفوفة بألدور فيقصد إليه مــ أن
. النصل الرابع: سسند المضنل بن عمر الجعفي
هـذه عيانـا تتهافت على السـراج مـن قرب فيدل ذلـك على أنهـا متتشرة في كل موضع من الجو فهذه الأصناف من الطير تلتمسها إذا خرج إلـا

 عسى أن يظن ظان أنها فضل لا معنى له.
 الأربع أقرب وذلك أنه ذو أذنين ناشزتين وأسنان وويروهـو يلد ولادا وا ويرضـع ويبول ويششي إذا مشى على أربـع وكل هـذا خـلاف صفة الطير ثـم هـو أيضـا مـا

 أحدهما خروج الثفل والبول منه فإن هذا لا يكون من غير طـه وانم والأخرى أنه ذو
 معنى له وأمـا المآرب فيه فمعروفة حتى ألا
 شاء كيف شاء لضرب من المصلحة.





 تعرف إلا بكادث يحدث أو خبر يسمع بـر به
انظر إلى النحل واحتشاده في صنعة العسل وتهيئة البيوت المسدسـة ومـا ترى في ذلك من دقائق الفطنة فإنك إذا تأملت العمـل رأيته عجيـا لطيفـا وإذا رأيـت

المعمول وجدته عظيما شريفا موقعه من الناس وإذا رجعت إلى الفاعل ألفيته غبيـا
 والحكمـة في هــه الصـنعة لـبس للنحـل بـل هـي للـذي طبعه عليهـا وسـخره فيهـا لأصلحة الناس.
انظر إلى هذا الجراد ما أضعفه وأقواه فإنكك إذا تأملـت خلقـه رأيته كأضـعف
 ترى أن ملكا من ملوك الأرض لو جمح خيله ورجله ليحمي بلاده من الجِراد لم
 أقوى خلقه فلا يستطيع دفعه.


 لا يؤدها شيء ولا يكر عليها.

 يستطيع أن يتنفس وهو منغمس في اللجة، وجعلت لـا له مكان الثقوائم أجنحة شـد ألماد



 فهو يعب الماء بفيه ويرسله من صـماخيه فيتروح إلى ذلك كمـا يـتروح غيره مـن الحيوان إلى تنسم هذا النسيم.
. الفصل الرابع: مسند المْضل بن عمر الجعفي

## كيّرةٌ ذسل ال"سمك وعالة ذّلك







السمك كان من التدبير فيه أن يكون على ما ها هو عليه من الككرة. فإذا أردت أن تعرف سعة حكمة الخالثق وقصر علم المخلوقين فانظر إلى ما فا في البحار مـن ضروب السـمك ودواب الماء والأصـداف والأصـناف الـا ولا تعرف منافعها إلا الشيء بعد الشيء يدركه الثي الناس بأسباب تحدث مثل القرمـز

 حسنه فاتخذوه صبغا وأشباه هذا ما يقف الناس عليه حـالا بعـد حـال وزمانـا بعـد زمان.
قال المفضل وحان وقت الزو اله، فقام مولاي عليهالسـلام إلى الصـلاة وقـالل:
 مبتهجا بما منحنيه، حامداً لله على ما آتانيه، فبت ليلتي مسرورا مبتهجاً.

## المجلس الثّالث

فلمـا كـان اليوم الثالــث بكـرت إلى مـولاي فاسـتؤذن لـي فـدخلت فـأذن لـي
 |صطفانا بعلمه،

وأيدنا بحلمه من شذ عنا فالثنار مأواه ومن تغبأ بظل دو حتنا فالجنة مثواه قد
 الاعتبار وشرحت للك أمر الحيوان وأنا أبتدئ الآن بذكر السماء وألماء والشمس والقمـر

 وما في ذلك من الأدلة والعبر.

## لوز السماك وما فيه من صواب التلدبير

فكر في لون السماء وما فيه مـن صـواب التدبير فـإن هـذا اللون أشـد الألوان





 الملحدون، قاتَلَهُمْ اللهُ أَنْى يُؤْفُكُونُ.

## طلوع الشهس وغروبها والمنافع في ذلك

فكر يا مفضل في طلوع الشمس وغروبهـا لإقامـة دولـتي النهـار واللبل فلو لا

 وروحه والإرب في طلوعها ظاهر مستغن بظهوره عن الإطنـاب في ذكره و والزيـادن في شرحه بل تأمل المنفعة في غروبها فلو لا غروبها لم يكن للنـاس هـدوء ولا قرار
. الفصل الرابع: مسند المُضل بن عمر الجمعني
مع عظم حاجتهم إلى اللهدوء والر احة لسكون أبدانهم وجموم حواسهمم وانبعـاث
 يستحملهم من مداومة العمل ومطاولته على ما يعظم نكايته في أبدانهم فـإن كثيرا
 حرصا على الكسب والجمهع والادخار ثم كانت الأرض تستحمى بدوام الـام الشـمس


 متظاهرين على ما فيه صلاح العالم وقوامه.

## التلبير والمصلحة في الفصول الأربعة من السنة

ثم فكر بعد هذا في ارتناع الشـمس وانحطاطهـا لإقامـة هـذه الأزمنـة الأربعـة

 وتشتد أبدان الحيوان وتقوى وفي الربيع تتحرك وت وتظهر المواد المتولــلـدة في الشتـاء فيطلع النبات وتنور الأشـجار ويهـيج الحيوان للسفاد وفي الصيف يحتدم الـيواء فتنضج الثمار وتتحلل فضول الأبدان ويجف وجهـ الأرض فتهيأ للبنـاء والأعمـال وفي الخريف يصفو الهواء وترتفع الأمر اض وتصح الأبدان ويتد الليل فيمكن فيـه
 لطال فيها الككلام.

## معرفة الأزمنةّ والفصول الأربعة

 ذلك من التدبير فهو اللدور الذي تصح به الأزمنة الأربعة من اللسنة الشتّاء والربيع
 تدرك الغلات والثمار وتتههي إلى غاياتهم ثم تعود فيستأنف النشو و النمو ألا ترى أن السـنة مقـدار مسـير الشــمس مـن الحمـل إلى الحمـل فبالكسـنة وأخواتهـا
 يكسـب النـاس الأعمـار والأوقات الموقــة للـديون والإجـارات والمُعـاملات وغـير

 موضع من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعها ومنا ومنفتها إلى كثير من الجها لأن الجبـال والجـدران كانـت تحجبها عنها فجعلت تطلـ أول أول النهار من المشرق

 من المواضع إلا أخذذ بقسطه من المنفعـة منها والإرب الـتي قـد
 ذلك بقـاء أفلا ترى كيف كان يكا يكون للنـاس هـذه الأمور البليلـة التـي لم يكـن عندهم فيها حيلة فصارت تجري على بجاريهـا لا تفتل ولا تتخلف عـن مـن مواقيتها لصالح العالم وما فيه بقاؤه.
استدل بالقمر ففيه دلالة جلبلة تستعملها العامة في معرفة الشهور ولا يقوم عليه حسـاب السـنة لأن دوره لا يستوفي الأزمنـة الأربعـة ونشـو الثمـار وتصـرمها
 الشهر من شهور القمر ينتقل فيكون مرة بالشتاء ومرة بالصبيف.
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي

## ضوء القمر وما فيه من المتافع

فكـر في إنارتـه في ظلهـة اللـلـل والإرب في ذـلـك فإنـه مـــ الحـا
 داجية لا ضباء فيها فلا يككن فيه شيء من العمل لأنه ربما احتاج النـا






 التصريف لصلاح العالم ما يعتبر به المعتبرون.

## النججوم واختلاف مسيرها








 واحد فكيف صـار يأتي بحركتين بختلفتين على وزن وتتـدير فني هـذا بيان أن

مسير الفريقين على ما يسـيران عليه بعمـد وتدبير وحكمـة وتقـدير ولبس بإهمـالل




 البروج الراتبة كما يستدل على سير السائر على الأرض بالما بلمنازل التي يُبتاز عليا عليها
 يقول إن كينونتها على حال واحدة توجب عليها الإهمـال مـن الجِهة الـتي وصـنـنا فني اختلاف سيرها وتصرفها وما في ذلك مـن المآرب والمصـلحة أبـين دليل على الـى العمد والتدبير فيها.

## فوائل بعض النجووم

فكر في هذه النجوم التي تظهر في بعض السنة وتحتجب في بعضها كمبل الثريا والجُوزاء والشُريين وسهـل فإنها لو كانت بأسرها تظهر في وقت وا واحـد لم







 موجهين نحو الإرب والمصـلحة وفيهمـا مـارب أُخرى علامـات ودلالاتلت ـ على
. النصل الرابع: سسند المضنل بن عمر الجعفي
أوقات كيرة من الأعمـال كالزراعـة والنـراس والسفر في البر والبحر وأشـياء مـا
 ظلمة الليل لقطع التفار الموحشة واللجج اللهائلة مع ما في ترددها وها في كبد اللسماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة من العبر فإنها تسير أسرع السير وأحثـه أرأُيت لو
 هي عليه ألم تكن تستخطف الأبصار بوهجها وشعاعها كالنّي يحـدث أحـانـانـا مـن الـبروق إذا تو الـت واضطرمت في الجـو وكـذلك أيضـا لـو أن أناسـا كـانوا في قـبـة مكللــة بعــابيح تــدور حـولهم دورانـا حيُـــا لــارت أبصـارهم حتـى يخـروا لوجوههم.
فانظر كيف قدر أن يكون مسيرها في البعد البعيد لكيلا تضر في الأبصار وتنكأ
 يسيرا من الضوء ليسد مسد الأضواء إذا الم يكن قمر ويككن فيه الحركة إذا حـدثت ضرورة كما قد يحلث الحادث على المرء فيحتأج إلى التجافي في جي جوف اللبل فـإن
 فتأمل اللطف والحكمة في هذا التقدير حـين جعل للظلمـة دولـة ومـدة لـلـاجـة إليها وجعل خلالها شيء من الضوء للمارب التي وصفنا.

## الشمس والقهر والنجوم واللبروج تـلـ على الخالق

فكـر في هـذا الفلـك بشمسه وقمره ونجومـه ويروجـه تـدور علـى العـالم هـذا
 الأربعة المنوالية من التنبيه على الأرض وما عليها من أصناف الحيوان الميان والنبات من

 اتْق أن يكون هكـذا فمـا منعـه أن يقول مثل هـذا في دولاب ير يراه يـلـور ويسقي

حديقة فيها شجر ونبات فيرى كل شيء من آلاته مقدرا بعضه يلقى بعضا علـى مـا مـا
 كانوا قائلين لـه لو سمعوه منه أفينكر أن يقـول في دو لا قصيرة لمصلحة قطعة من الأرض أنه كان بلا صانع ومقدر ويقدر أن يقول في هـذا الدولاب الأعظم المخلوق بككمة تقصر عنها أذهان البشر لصـلاح جميـ الألان
 تعتل الآلات التي تتخذ للصناعات وغيرها أي شيء كان عند الناس من الحيلة في إصلاحه.

## مقادير الليل والنهار

فكر يا مفضل في مقادير النهار واللبـل كيف وقعت على مـا مـا فيه صـلاح هـا
 ذلك أفرأيت لو كان النهار يكون مقداره مائة سـاعة أو مـائتي سـا





 ويغسد كالذي تراه يحدث على النبات إذا كان في موضع لا تطلع عله الشمس.
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمعفي

## الحر والبـرد وفوائلدهما

اعتبر بهـذا الحُر والبرد كيف يتعـاوران العـالم ويتصرفان هـذا التصرف فـي في

 الحر والبرد وتداولهما الأبدان لفسدت وأخخوت وانيا وانتكثت.






 الحر والبرد إما يكون لإبطاء مسير الشمس في إرتفاعها وانيا

 هذا القول حتى استقر على العمد والتـدبير لو لا الحـر ملـا كانـت الثمـار الجاسية



 مصلحة العالم وما فيه
 يكلث الكرب الذي يكاد أن يأتي على النفوس ويرض الأصحاء وينهك المرضى

ويفسد الثمار ويعفن البقول ويعقب الوباء في الأبدان والآفة في النـلات ففي هـذا بيأن أن هبوب الريح من تدبير الـككبم في صلاح الخلّق.
 الهواء والهواء يؤديه إلى المسـامع والنـا







 لهذه الأرواح ينقلها من موضع إلى موضع عـ



 السفن وترخي الأطعمة وتبرد الماء وتشـب النـار وتجفـف الأشـياء الندية ويالجمهلة إنها تحمي كل ما في الأرض ... فلو لا الريح لذوى النبـات ولمات الحيوان وحمــت الأشياء وفسدت

## هيئة الأرض

فكر يا مفضل فيها خلق الله عز وجـل عليه هـذه الجـواهر الأربعـة ليتسـع مـا يحتأج إلبه منها فمن ذلك سـعة هـذه الأرض وامتدادها فلو لا ذلك كيف كانت

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
تتسع لمساكن النناس ومزارعهم ومر اعيهم ومنابت أخششابهم وأحطابهم والعقاقير


 فدفد حالت قصورا وجنانا بانتقالل الثناس إليها وحلولْمبم فيها ولو لا سعة الأرض وفسـحتها لكـان النـاس كمـن هـو في حصـار ضـيق لا يمــد منـو حـة عـن وطـهـ إذا أحزنه أمر يضطره إلى الانتقال عنه.
ثم فكر في خلق هذه الأرض على ما هي عليه حين خلقت راتبة راكي راكنة فتكون موطنا مستقرا للأشُشاء فيتمكن الناس من السعي عليها في مكريهـم والجلموس عليها
 يكونوا يستطيعون أن يتقنوا البناء والنجارة والصناعة ومـا أشبه ذلك بـل بل كانوا لا لا لا


 وترهبب يرهب بها الناس ليرعووا وينزعوا عن المعاصي وكذلك ما ما ينزل بهـم مـن

 الدنيا وربما عجل ذلك في الدنيا إذا كان ذلك في الدنيا


 الحيوان وكان يككن بها حرث أو بناء؟؟ أفلا ترى كيف نتصت مـن يبس الحا وجعلت على ما هي عليه من اللين والرخاوة لتتهيأ للاعتماد.








 بها عارف وعن عظيم موقعها غافل فإنه سوى الأمر الجلِيل المعروف مـن من عظيم



 المآرب التي تعرف عظم موقعها في وقت الحاجة إليها فإن شـكـك المكت في منفعـة هـا
 لا يحصى مـن أصناف السـمك ودواب البحر ومعـدن اللؤلؤ واليأقوت والعنـبر

 من البلدان البعيدة كمثل ما يكلب من الصين إلى العر اق ون ومن العراق إلى إلى الصين

 في ذلك أمران أحلهمها فقد أششاء كثيرة تعظم الحاجة إليها والآخر انقطاع معـان

من يحملها ويتعيش بفضلها.
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمفي
وهكذا الهو|ء لو لا ككرته وسعته لاختنق هـذا الأنـام مـن الـدخان والبخـار
 صفته ما فبه كفاية.

 كالمخزونة في الأجسام فتلتمس عند الحاجة إليها وتمسك بالمادة والحطب ما ما احتيج

 الاستمتاع بمنافهها والسلامة من ضر مر مها



 مثل ذلك لكنها أعبنت بالصبر على الجفـاء والخلـل في المعـاش لكـبلا ينالثها في فقـد

 ليلهم ولو لا هذه الخلـلـ لكـان النـاس تصرف أعمـا
 عرض له وجع في وقت من أوقات اللبل فاحتا في إلى أن يعاج
 وتحليل أشياء وأشباه ذلك فأكثر من أن تحصى وأظهر من أن تخفى.

## الصحو والمطر وتعاقبهها على الیالم

فكر يا مفضل في الصحو والمطر كيف يتعاقبان على هذا العألم لما فيه صـلاحهـ
 عغنت البقول والخضر واسترخت أبـدان الحميوان وحصر الهوواء فأحـدث خروريا




 ليمض ذلك الإنسان ويؤلمه بعض الألم فيرعوي عن المعاصي فكما أن الإنسان إلذا سقم بدنه احتاج إلى الأدوية المرة البشعة ليقوم طباعه ويصلح ما ما فسـد منه كـنـلك





 ويسخط إيثارا للخسيس قدره على العظبم نفعه جميلا حممودا لعاقبته وقلة معرفته لعظبم الغنناء والمنفعة فيها.
تأمل نزوله على الأرض و التـدبير في ذلك فإنـه جعـل ينحـد




. النصل الرابع: مسند الفضنل بن عمر الجعغي




 الحب المزروع ويحيي الأرض والزرع المرع القائم.
 الوباء الحادث من ذلك ويغسل ما يسقط على الشُجر والزيرع من الثداء المسمى

 وبخورة يحدثها في الهواء فيولد كيرا من الأمر اض

 ماله!



 ينبت مثلها في السهل ويكون فيها كهوف ومعاقل للوحوش من السّ السباع العادية ويتخذ منها الحصون والتـلاع المنيعة للتحرز من الأعداء وينحت منها الحجـارة المارة
 يعرفها إلا المقدر لها في سابق علمه.

## أنواع المعادز واستفادة الإنساز منها



 بيخرج منها من القار والمومبا والكبريت والنغط وغير وغير ذلك مـا يستعمله النـاس في

 حاولوا من صنعتها على حرصهم واجتهادهم في ذلك فإنهم لو ظفروا بـا بـا حـاولوا

 والمعـاملات ولا كان يُجبي السـلطان الأموال ولا يـدخرهما أحـد للأعقـاب وقـد
 الرصاص والذهب من الفضة وأشباه ذلك ما لا مضرة فيه.


 تغكر الآن في هذا من تدبير الخالئق الحكيم فإنه أراد جل جل ثنـاؤه أن ئن يرى العبـاد
 لا صلاح لهم في ذلك لأنه لو كان فيكون فيها كما ذكرنا سقوط هـذا الجـوهر عـنـ الناس وقلة انتفاعهم به واعتبر ذلك بأنه قل يظهر الشيء الظرئ
 وكر في أيدي الناس سقط عندهم وخست قيمته ونفاسة الأشياء من عزتها
. النصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي

## النبات وما فيه مز ضروب المآرب





 موجـودا فإن المنـافع بالخشـبـ والحطب والأتبـان وسـائر مـا عـددناه كثيرة عظيم قلدرها جليل موقعها هذا مع ما في النبات من التلذذ بحسن منظره ونضارته الـتي لا يعدلها شيء من مناظر العالم وملاهبه.

## الريـع في النبات وسلبيه




 السـبيل في ذـلـك أن يعطـي أهلـه مـا يـذرونـه في أرضـهـم ومـا يـــوتهم إلى إدرالك زرعهم.
فانظر كيف تجد هذا المثال قد تقـدم في تـدبير الـحكـبم فصـار الز ورع يريـع هـذا



 شيء لعمل ولا لغرس ثم كان إن أصابته آفة انقطع أصله فلم يكن منه خلف.

تأمل نبات هـذه الحبوب مـن العـدس والماش والبـاقلاء ومـا أششبه ذلك فإنهـا

 مدرجا في قشور صلاب على رعوسها أمثـال الأسنـة مـن السنـلـ المنل ليمنع الطير منه


 لئلا يتمكن الطير منها كل التمكن فيعبث بها ويفسد الفساد الفاحش فإن الطـي صادف الخب بـارزا لـسل عليه شيء يـيول دونه لأكب عليه حتى ينسفه أصـا


 إليه أككر مكا يكتاج إليه الطير.

 لتنـاول النذاء جعلت أصولها مركوزة في الأرض كتنزع منها النـذاء فتؤديه إلى إلى الأغصان وما عليها من الورق والثمر فصارت الأرض كالألأم المربيـة لهـا وصـارت



 النخل الطوال واللدوح العظام في الريح العاصف؟
فانظر إلى حكمـة الخـالثق كيف سبقت حكمـة الصناعة فيا فـا تستعملها الصناع في ثبـات الفساطيط والخـبـم متقدمـة في خلق الشـجر لأن خلـق
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
الشـجر قــل صـنعة الفسـاطبط والخـبم.. ألا تـرى عهـدها وعيـدانها مـن الشـجر فالصناعة مأخوذة من الخلقة.
تأمل يـا مفضـل خلـق الورق فإنـك ترى في الورقة شـبه العروق مبثوثة فيهـا أجمـع فمنهـا غـلاظ متـدة في طولهـا وعرضـهـا ومنهـا دقـاق تتخلـل تلـكـك النــلاظ
 ورق شجرة واحدة في عام كامل ولاحتيج إلى آلات وحر كة وعلاج وكا وكا ولام فصـار

 العلة في تلك العروق الدقاق فإنها جعلت تتخلل الورقة بألألـا
 الغلاظ منها معنى آخر فإنها تمسك الورقة بصـلابتها ومتانتها لئلا تنهتك وتكتم
 في طولها وصرضها لتتماسـك فلا تضطرب فالصـناعة تحكي الخلقة وإن كانـت لا

تدر كها على المعيقة

## المجه والثنوى والعلة في خلقه

فكر في هذا العجم والنوى والعلة فيه فإنه جعل في جـي جـوف الثمـرة ليقوم معـام الغرس إن عاق دون الغرس عائق كمـا يحرز الشـيء النفـيس الذـي تعظم الحاجـة
 موضع آخر ثم هو بعد يسك بصلابته رخاوة الثمار ورقتها ولو لا ذلك تلشّ الشدخت وتغسـخت وأسـرع إليهـا الفســاد وبعضـه يؤكـل ويستـخرج دهنـه فيستـتعمل منـه ضروب من المصالح وقد تبين لك موضع الإرب في العجم والنوى.



فيه مأكل كمثل ما يكون في السدر والدلب وما أشبه ذلك فلـم صـار يخرج فوقه هذه المطاعم اللذيذة إلا لِستهتع بها الإنسان؟

## موت الشجِر وتجلدد هياته

 فتحتبس الحرارة الغريزية في عوده ويتولد فيه مواد الثمـار ثـم يميـا ويتتشر فيأتيك

 عن يد وترى الرياحين تتلقالك في أفنانها كأنها تُجيئك بأنفسها فلمن هذا التّار التقدير إلا
 أناس جعلو| مكان الشكر على النعمة جحود المنعم بها.

## خلق الرمانة وأثر المملد فيه

واعتبر بخلق الرمانة ومـا ترى فيها مـن أثر العمــد والتـدبير فإنك ترى فيهـا
 بالأيدي وترى الحب مقسوما أقساما وكل قسـم منهـا ملفوفـا بلفـائف مـن حجـب منسوجة أعجب النسج وألطفه وقشره يضم ذلك كله



 وتحصنه من الآفات فهذا فليل من كثير من وصف الرمانـة وفيه أكـر مـن هـذا لمن
. الفصل الرابع: هسند المفصل بن عمر الجُعني
أراد الإطنـاب والتـنـرع في الكــلام ولكـن فيمـا ذكـرت لــك كفـايــة في الدلالــة والاعتبار.

## 

فكر يا مغضل في حمل اليقطين الضّعيف مثل هذه الثمـار الثقيلـة مـن الـدباء والثقثاء والبطيخ ومـا في ذلـك مـن التـلبير والـُكهـة فإنه حـين قـلـر أن يمهـل مثـل هذه الثمار جعل نباته منبسطا علـى الأرض ولـو كـان يتتصـب قائمـا كمـا يتتصـبـ الزرع والشجر لما استطاع أن يمهل مثل هذه الثمـار الثقبلة ولتقصـف قبـل إدراكهـا وانتهائها إلى غاياتها.. فانظر كيف صار يكتد على وجـه الأرض ليلقى عليهـا ثمـاره فتحملها عنه فترى الأصل من القرع والبطيخ مغترشا للأرض ومثاره مثوثـة عليها وحو اليه كأنه هرة متدة وقد اكتنفتها جراؤها لترضـع منها
وانظر كيـف صـارت الأصـناف تـوافي في الوقـت المشـاكل لهـا مـن حهـارة اللصيف ووقذة الحُر فتلقاها النفوس بانشراح وتشوق إليها ولو كانـت تـوافي الشـتاء لو افقت من الناس كراهة لها واقشعرارا منها مع ما يكون فيها من المضرة للأبدان ألا ترى أنه ربما أدركك شيء من الخلّار في الشتاء فيمتنـع النـاس مـن أكلـه إلا الشـره الذذي لا يكتنع من أكل ما يضره ويسقم معدته.

## في اليخلِ وخلقة الجذلِوالخشّب وفوائلد ذلك

فكر يا مفضل في النخل فإنه لما صـار فيه إنـاث تـتـاج إلى التلقـــح جعلت فيه ذكورة للقاح مـن غير غـراس فصـار الـذكر مـن النخل بمنزلـة الـذكر مـن الحـيوان

 ما ينسج بالأيدي وذلك لبشّتد ويصـلب ولا يتقصف مـن حمـل القنوات الثقيلـة

وهـز الريـاح العواصف إذا صـار نخلـة وليتهـيأ للسقوف والجسور وغير ذلـك مـا يتخذ منه إذا صار جذعا
وكذلك ترى الحشب مثل النسج فإنك ترى بعضه مداخلا بلا بعضه بعضـا طولا بلا وعرضا كتداخل أجزاء اللحم وفيه مع ذلك متانة ليصلح لما يتخذ منـ منه مـن الآلآلات




 التجارات من بلد إلى بلد وكانت تعظم المئونة عليهم في حملها حتى يلقى كيثى كير مـا يمتاج إليه في بعض البللان مفقودا أصلا أو عسر وجوده.

## المقاقِير واختصاص كل منها

فكر في هذه العقاقير وما خص بها كل واحد منها من العمل في بعض الأدواء فهذا يغور في المفاصل فبستخرج الفضول الغليظة مثل الشيطرج وهذا ينـا ينزف المرة



 وتجاربه فالبهائم كيف فطنت لها حتى صار بعض السباع يتداوى مـن جرا احـي


 هو طعم لهذه الوحوش وحبه علف للطير وعوده وأفنانه حطب فيستعمله الناس

الفصل الوابع: مسند المّفل بن عمر الجمعي
وفيه بعد أشياء تعالج بها الأبدان وأخرى تدبغ بها الجلود وأخرى تصبيغ الأمتعـة وأشباه هذا من المصالح ألست تعلم أن من أخس النبات وأحقره هذا البردي ومـا

 منه الغلف التي يوقى بها الأوانتي ويبجـل حشوا بـين الظروف في الأسفـاط لكـيلا

 التي اجتمعت فيها الخُساسة والنجاسة معا وموقعها من الز الز
 إلا بالزبل والسماد الذي يستقذره الناس ويكرهون اللألنو منه.

 العبرة في الشـيء لصـغر قيمته فلو فطن طـالبوا الكيبيـاء الما في العـذرة لاشــروها بأنفس الألمُان وغالوا بها. قال المفضل: وحان وقت الزوالن، فقام مولاي إلى الصالاة وقال بكر إلي غـدا
 حامدا لله على ما منحنه فبت ليلتي مسروراً.

## المجلس الرابع

قال المضضل: فلما كان اليوم الرابع بكرت إلى مولاي فاستؤذن لي، فـأمرني


 والاسم المخزون، والعلم المكنون، وصلواته وبركاته على مبلغ وحيه، ومؤدي


 والبركـات في الماضــين والنـابرين، أبــد الآبـدين ودهـر الــداهرين، وهـمـ أهلـه ومستحقوه.
قد شرحت كـك يا مفضل مـن الأدلـة على الخلـق، والشواهد على صواب




والمنانية من المكاره والمُصائب، وما

 يُؤْكَكُونْ
اتخذ أناس من الجهال هـذه الآفات الحادثة في بعض الأزمـان كمثـل الوبـاء

 فمن ذلك أن تسقط السماء على الأرض وتهوي الأرض فتّنهب سفلا ولا وتتخلف الشمس عن الطلوع أصلا وتجف الأنهار والعيون حتى لا يو يوجد ماء للشفنة وتركد
 الآفات التي ذكرناها من الوباء والجراد وما أشا





الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجبعي
وكشفها عنهم رحمة وقد أنكرت المنانية من المكاره والمصائب التـي تصيب النـاس






 ووجد مضضها اتعظ وأبصر كيرا ما كان جهله ونيله وغنل عنه ورجع إلى كثير ما كان

يجب عليه
والمنكرون لهـنه الأمور المؤذيـة بمنزلـة الصبيان الـذين يـذمون الأدويـة المرة


 من الأدو اء والأسقام وما لهـ في الأدب من الصـلاح وفي الأدويـة من المنفعـة وإن شاب ذلك بعض الكراهنة،






 الآخرة أيضـا يكمـل لأهله بـأن ينـالوه بالسـعي فيه والاستحتـا

الإنسان في هذا البـاب مضـاعفة، فإن أعد لـه الثواب الجزيل على سـعيه في هـذه






 فكان ضرر هـذا البـاب سـينال النـاس في هـذه الـدنيا قبل الآخخرة فيكون في ذلـك تعطيل العدل والخكمة معا وموضع للطعن على التدبير بخـلاف الصـواب الـاب ووضـع الأمور في غير مواضعها.
وقد يتعلق هؤلاء بالآفات التي تصيب الناس فتعم البر و الفـاجر أو يبتلى بهـا
 فيقال لهـم إن هـذه الآفاتت وإن كانتت تنـال الصـالح والطالِ جميعا فإن الشه عز

 والصبر وأما الطالحون فإن مثل هذا إذا نالهم كسر شرتهم وردعهـم عن المعاصـ المـي


 فيحضهم ذلك على الرأفة بالثناس والصفح عمن أساء إلههم ولعل قـلـئلا يقول إن

 هذا أيضا صلاحا للصنفين جميعا أما الأبرار فلمـا لهـم في مفارقـة هـذه الـدنيا مـن
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
الراحـة مـن تكاليفهـا والنجـاة مـن مكارههـا وأمـا الفجـار فلمـا لهـم في ذلـك مـن


 المنـافع فكـنلك يفعـل المـدبر الحكـبم في الآفـات الـتـي تنـنـل بالنــاس في أبــدانهم

 ويفتر الصالع عن الاجتهاد في البر فإن هذين الأمرين جميعـا يغلبـان على النـاس في حال الحفض والئعة وهذه الحوادث التي تحدث عليهم تردعهم وتنبههم على ما فيه رشدهم فلو خلوا منهـا لغلوا في الطغيان والمعصية كمـا غـلا النـاس في ألو أول الزمان حتى وجب عليهم البوار بالطوفان وتطهير الأرض منهم.

 يساق هذا الأمر إلى غايته فينظر ما حعصوله.

 يفنيهم أولا فأولا يتنافسون في المساكن والمزارع حتى تنشب بينهم في ذلك المرين ولمروب وتسفك فيهم الدماء فكيف كانت تكون حالثهم لو كانوا يولدون ولا ولا يو يوتون ولما وكان يغلب عليهم الحرص والشره وقساوة القلوب فلو وثقوا بأنهم لا يو يوتون لما قنـع



 كان يخرجهم إليه من العتو والأشر الحامل لهـم على مـا فيه فسـاد الـدنيا والـدين







 جرى به التدبير خطأ وسفه من الرأي والتوليل












 الظلم والفواحش إما يكف عن ذلك لترقب عقوبة تنزل به من من ساعته حتى تكا تكون أفعال الناس كلها بجري على الحأضر لا يشـوبه شيء مـن الـيقين بــا عند اللّه ولا

الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
 الطاعن من الغنى و الْفقر والعافية والبلاء ليست بجارية على خلاف قياسه، بل قد تجري على ذلك أححيانا والأمر المفهوم.








 لا يصلح في قياسهم أن يكون الصـانع يهمـل صنعته إلا بإحـلى ثـلاث خـلا ولال إمـا



 كنه ذلك التدبير ويخارجه فإن كثيرا مـن تـدبير الملوكك لا تفهمهـ العامـة ولا تلا تعرف

 من جهتين أو ثلاث أنه حار أو بأرد ألم تكـن ستقضي عليه بـلثكلك وتنفي الشـك

 مشكلا صوابه لما كان من حزم الرأي وسمـت الأدب أن يقضى على العـالم

 الصوواب حتى لا يخطر بالبال شيء إلا وجد ما علبه الخلقة أصح وأصوب منه.

## اسهم هذا المالم بلساز اليونانية

واعلم يا مغضل أن اسم هذا العالم بلسان اليونانية الجـاري المعمروف عنـدهم قوسموس وتفسـيره الزينة وكذلك سمتـه الفلاسفة ومـن ادعى الخكمـة أفكـانوا

 على غاية الحسن والبهاء.

## عمي ماني عن دلائل الحكمة وادعاؤه علم الأسرار

اعجب يا مفضل من قوم لا يقضون على صـناعة الطب بالحطبا وهـم يرون الطببب يخطئ ويقضون على العالم بالإهمال ولا ولا يرون شيئا منه مهملا بلا بل اعجب


 تبارك الحكِيم الكريم.



 البصر بل من قبل العقل لأن العقل هو الذي يميزه فيعلم أن الحجر لا يذهب علما

الفصل الرابع: سند المضضل بن عمر الجمفي
من تلقاء نفسه أفلا ترى كيف وقف البصر على حـده فلـم يتجاوزه فكـذلك يقـف
 ولم يعاينها ولم يدركها بحاسة من الحواس.





 باب الملك فقالل اعرض علي نفسك حتى أتقصى معرفتك وإلا لم أسمح لك كـك كان قد أحل نفسه بالعقوبة فكذا القائل إنه لا يقر بالحالّق سبحانه حتى يكر يكيط بكنهـه
 الكريم قيل لهم كل هذه صفات إقرار وليست صفات إحاطة فإنا نعلـم أنه حكـيم



 معرفته وأنها تروم الإحاطة به وهي تعجز عن ذلك وما دونه.


 وقال آخرون هو سحابة.. وقال آخرون هو جسم زجاج ويرسل عليه شعاعها.. وقال آخرون هـو صفو لطيف ينعقـد ماء البحر .. وقـالل آخرون هو أجزاء كثيرة بجتمعة مـن النـار.. وقال آخرون هـو مـو من جوهر خـامس

سوى الجواهر الأربعة ثم اختلفوا في شـكلها.. فقـال بعضهـم هـي بمنزلـة صفيحة




 ويدركها الحس قد عجزت العقول عن الوقوف على حقيعتها فكيف ما لطف عـن


 إدر اكها بالنظر فإن قالوا ولم لطف تعالّى عن ذلك علوا كبيرا كان ذلك الكّ خطأ من
 متعائلبا عن كل شيء سبحانه وتعالى.









 هو كذلك من جهة إذا رام العقل معرفة كنهه والإحاطة بـه وهـو من جهـة أخرى
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجْعي

أقرب من كل قريب إذا استدل علبه بألدلائل الشـافية فهو مـن جهـة كالواضــح لا لا يغغى على أحد وهو من جهة كالفامض لا يدركه أحد وكذلك العقل أيضا ظـاهر بشو اهده ومستور بذاته

## أصحاب الطبائع ومناقشة أقوالهم

فأما أصحاب الطبائع فقالوا إن الطبيعة لا تفعل شيئا لنغير معنى ولا تتجاوز





 والاتفـاق وكان مـا احتجوا بـه هـذه الآيات الـتـي تكون علـي والعادة كإنسان يولد ناقصا أو زايأدا إصبعا أو يكون الما المولود مشوه الا




 واحد كالإنسان يولث وله يـدان ورجـلانلان وخمس أصان أصابع كمـا عليه الجمههور مـن

 فيعوق دون ذلك عائق في الأداة أو في الآلـة الـتي يعمـل فيهـا الشـيء، فقـد يحـد مثل ذلك في أولاد الحيوان للأسباب التـي وصفنا فيأتي الولـد زائدأ أو ناقصـا ألوا








 مصرفة مدبرة فقيرة إلى إبداء الخالق وقلدرته في بلوغ غايتها وإتمـام عملها تبـارك اللهُ أَحْسُنُ الْخالِّلِينَ．
 ولآلاثئ من الحامدين ولأوليائه من المطيعين فقد شرحت لك من الأدلة على الخلّق



 وتأييده عن الكتاب الذي كتبته وصار ذلك بين يدي كأما أقرؤه من كني فلمولاي الحمد و الشكر كما هو أهله ومستحقهـ


 وسائر الخلق من الجلن والإنس إلى الأرض السابعة السفلى وما تحت الثرى حتى


بالمكان الرفيع وموضعلك من قلوب المؤمنين موضـع الماء مـن الصـدى ولا تسـألن
 قال المقضل: فانصرفت من عند مولاي بما لم ينصرف أححل بمثله(1)

## تفسير القران برواية المفضل <br> فضل القرآن وقراءته

عن


 القيامة يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارق، فكلما قرأن آية رقي(يرقى) درجة"(1).

## الاستشفاي بالقران

.








(Y) في طب الأئمـة: المترفعون، والمتزفق: المتطبب(لسـان العرب - رفق - ج •اص
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
إزرار قميصك وأدخل رأسك في قميصك وأذن وأقم، واقرأ سورة الحمـد سبع مرات قالل: ففعلت ذلك فكأنما نشطت من عقال(1).







 في يوم الجممعة(ب).

## جمع القران

بץץ - الحسين بن حمدان في الهداية: عن محمد بن إسماعيل وعلي بـن عبـد
 مفضل، عن المفضل بن عمر، عن الصادق(في حـي الميث طويل في الرجعـة)، إلى أن قالل - في سباق شكاية فاطمة عليها السـلام إلى أبيها صـلوات المات الشّه عليه، وتقص عليه قصة أبي بكر - إلى أن فال - قالت: واشتغال أمير المؤمنين بوفاة رسول الله



 (r) الطبرسي، مكارم الأخلاق، ص صV0.

صلى الشه عليه وآلـ، وضـم أزواجهـ، وتعزيتهم، وجمـع القـرآن وتأليفـه، وقضـاء
 رسول الله صلى الله عليه وآله الخبر").


 عحمد بن أبي عمير، عن حمـاد بـن عيسى، عن حريز (ث)، عن أبي عبـدالله عليه السلام.
قالل: و حدثني أبي، عن النضر بن سويد، عن حماد، و و عبد الرحمن بن أبي




 عن عبدالثه بن جندب، و الحسين بن خالثد، عن أبي الحسن الرضا ونا عليه السلام.



(Y) في المصدر: حريف، تصـحيف صوابه ما في المتن، راجـع رجال النجاشي، ص

الفصل الرابع: مسند المضتل بن عمر الجُعفي $\qquad$

قـال: و حـدثني أبـي، عـن حنـان، و عبـدالله بـن ميمـون القـدأح، و أبـان بـن








خاصة)






 زلت قدمه عن الصر اط في الآخرة فتردى في نار جهنم(ث).
(1) القمي، تفسير القمّي: ج اص YV، البحراني، البرهان في تفسير القرآن، جا، ص
 البحراني، البرهان في تغسير القرآن، جا، ص: (Trat



 المستقيم، و نحن عيية(1) علمه، و نحن تراجمة وحيه، و نحن أركان تو توحيده، و نحن
موضع سره(r).
( Y YV


 سيد الكتب، فقلت: إلهي وسيدي، إنك أرسـلت موسى إلى فرعون، فسـيألكّ أن



 فأعطنيه. فهـو سـيد الأوصـياء، اللحـوق بـه سـعادة، والمـوت في طانـي واسمه في التوراة مقرون إلى اسمي، وزو جتيّه الصديقة الكبرى ابنتي، وابناه سـيدا

(1) العيية: مستودع الثياب أو مستودع أفضل الثياب، و عيية العلـم على الاستعارة. بمع البحرين- عيب- Y: •بار. EVV الصدوق، معاني الأخبار: ص0 (Y)
. الفصل الرابع: مسند المُضل بن عمر الجُعني
النبيين، وهم أبواب العلم في أمتي، من تبعهم نجا من النار، ومن اقتدى بهم هدي إلى صراط مستقبم، لم يهب الثه عز وجل حبتهم لـبد إلا أدخله الله الجلنة"(1).

## سورة البقرة




 فيدعو به فيجاب، قال: قلت: قوله:(ذلك الكتاب لا ريب فيهد) قـال: الكتـاب أمـير

 ينفقون) قال: ما علمناهم من القرآن(ييثون)(ث).




 بن سنان، عن المفضل بن عمر، قال: قال أبو عبد الشّه عليه السـلام: إن الله تبـارك


 الكوراني، معجم أحاديث الإمام المهدي(عليه السلام): ج

و تعألى خلق الأرواح قبل الأجسـاد بـأنفي عـام، فجـل أعلاهـا و و أشرفها أرواح
 فعرضها على السماوات و الأرض و الجبال، فغشيها نورهم． فقـال الله تبـارك و تعـالى للسـماوات و الأرض و الجبـال：هـؤلاء أحبـائي، و و







 الجبال أن يحملنها، و أشفقن من ادعاء منزلتها، و تنتي محلها من عظمة ريبها ريها


 السلام）فوجداها أشرف منازل الجنة．فقالا：يا ربنا، لمن هذه المنزلة؟
 فوجـدا أسمـاء بحمـد و علي و فاطمـة و الخسـن و الحسـين و الأئمـة（صـلوات الله عليهم）مكتوبة على ساق العرش بنور من نور اللّه الجبار جل جلا جلاله．
 أشرفهم لديك！فقال اللّه جل جلاله：
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
لولاهم مـا خلقتكمـا، هؤلاء خزنـة علمي و أمنـائي على سري، إياكمـا أن
 بذلك في نهبي و عصباني فتكونا من الظالمين. قالا: ربنا، و من الظالمون؟ قال: الملدعون لمنزلتهم بغير حقـ
 فأمر الله تبارك و تعالى النار فأبرزت جميع ما فيها منا من أنواع النكال (1) و العذاب



 جواري، و أحل بكما هواني.




 مكان ما أكلاه، فلما أكلا من الشجرة طار الحلي و الحللـ عن أُجسادهما ألما، و بقيا

 (Y) في المصدر: المدعبن.

( ) النساء \&: 07.
(0) الأعراف V: •

 يباورني في جنتي من يعصيني، فهبطا موكولين إلى أنفسهما في طلب المُ المُاشن


 الأسماء التي رأيتماها على سأق العرش حتى حتى يتوب عليكما.
 الحسـن و الحسـيـن، و الأئمـة(عليهم السـلام) إلا تبـت علينـا و رحمتنـا، فتـاب الله عليهما إنه هو التواب الرحيم. فلم يزل أنبياء الله يكغظون هذه الألمانيانة، و يخبرون بها أوصباءهم و المخلصـين






> (1) الأعراف V:
> (Y) في نسخة زيادة: الإنسان.

 ص صO Y
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجِعي




 يحب الحبي الحلبم، العفيف المتعفف الميلم









(Y) في المعاني: علي بن أحمد بن موسى، و كلاهما من مشايخ الصدوق، و ولا يـيـد






 مسكون إلى روايته، واما محمد بن زياد فهو ابن أبي عمير.

قال: هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتّاب عليه، و هو أنه قال: يـا رب، أُسألك بحق محمد و علي و فاطمة و الخسن و الخسين إلا تبت علي فتأب الله عليه إنه هو الثواب الرحيم.
فقلت له: يا بن رسول الله، فما يعني عز و جل بقوله: (فَأتمْهُنْ)؟
 الحسين عليه السلام.
قـال المفضـل: فقلـت لــه: يـا ابــن رسـول اللها، فـأخبرني عـن قـول الهّه عـز و

قال: يعني بذلك الإمامة، جعلها الله في عقب الحسين إلى يوم التيامة.

 سيدا شباب أهل الجلنّ؟
فقال علهه السلام: إن موسى و هارون كانا نبان بيين مرسلين أخوين، فجعل النه النبوة في صلب هارون دون صلب موسى، و لم يكن لأحد أن يقول: لم فعل الما اله



 آخر، و ما ذكرناه أصله.
(1) الزخرف، re؛ MA.
 و ليس للإمام(عليه السَّلام). كما هو الظالهر من ألفاظه
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
و الابتلاء على ضربين: أُحـدهما مستحيل (1) على الله تعالى ذكره، و الآخر
جائز.
فأمـا مـا يستحيل: فهو أن يختبره لـبعلم مـا تكشـف الأيـام عنه، و هـذا مـا لا يصلح (r) لأنه عز و جل علام الغيوب.
 يعطبه من العطاء على سبيل الاستحقاق، و لبنظر إلبه الناظر فيقتدي بها فيا فيعلم من


كشفت الأيام عنه بخير (8).
فأما الكلمات، فمنها ما ذكرناه، و و منها:



 بحلدوثه على يحدثه.

 النظرة الواحدة لا توجب الخطأ إلا بعد النظرة الثانبة، بدلالة قول النبي(صلى الله
(1) في نسخة: يستحيل.
(Y) في نسخة: يصح.
(Y) في نسخة: لم يكل.
(₹) (₹) في الخصال: يخبره.
(0) (0) الأنعام 1: vo.


عليه و آله）لما قال لأمير المؤمنين عليه السـلام：يـاعلي أول النظرة لـك، و الثانية عليك لا لك．





 و جل تمام الشجاعة．
 ثم السخاء：و بيانه في حديث ضيف إبراهبم المكرمين．
 تَدْعُونُ مِنْ دُونِ اللُّهُ آلآلآية．
و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر：بيان ذلك في قوله عز و جل：（يا أبَت لـــَمَ


 ．وكِّبا（2）

$$
\begin{aligned}
& \text {. } V 0: 11 \text { (Y) } \\
& \text { (Y) مريم 19: } 19 \text { ( } \\
& \text { ( ) مريـم 19: }
\end{aligned}
$$

．الفصل الرابع：مسند المفضل بن عمر الجعغي




 لِي خُطِبَّي يومْ الدين）（Y）



 الفاضلة، فأجابه الله و جعل له و لغيره من الأنبياء لسان صدق
 و المحنة في النفس：حين جـي جل في المنجنيق و قذف به في النار．
ثم المحنة في الولد: حين امر بذبح ولده إسماعيل.
 الخبر المذكور في القصة．
ثم الصبر على سوء خلق سارة．


$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) الشُراء (Y) (Y) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (0) مريم 19:19: 0.0) }
\end{aligned}
$$

（7）في الخصال：عزازة، و القصة كاملة في الكافي＾：・マץ／•ه0．




 حتى لا تعزب (0) عنها عازبة، و لا تغيب عن مع مانيها غانئبة






 أفضـل النـبيين و المرسـلين، فمـن لم يجـب عـن هــنه المسـألة بيـواب إبر اهـيم عليهـ
.TV:
( $)^{\text {( }}$ ( المصدر: الكلمات.
( ( ) الأنعام 7 لا צדו و


(V)

IVY:V الأعراف ( C (
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
 مْنْ سَفْهُ فُسْةُ)" (1).
ثـم اصطفاء الله عز و جـل إيـاه في الـدنيا، ثم شـهادته لـه في العاقبـة أنه مـن الصالحين: في قوله عز و جل:
 النبي و الأثمـة (صلوات الله عليهم)، الآخذذون عن الله أمره و نهيه، الملتمسون للصلاح من عنده، و المُتنبون للرأي و القباس في دينه، في قوله عز و جل:(إلذ قالل






(V) و أشراط كلمات الإمام مأخوذة من جهته ما تحتاج إلبه الأمة مـن مصـا

اللدنيا و الآخرة.
 الذرية من يستحق الإمامة، و منهم من لا يستحقها، هـذا من جملة المسلمين، و
(1) اللبقرة Y: •با
(Y) البقرة Y: •Y (Y)
(r) البقرة
(६) البقرة Y: YYا
(0) النحل 17: 1 (0).
(7) الحُ (VA: (V) (V) في نسخة: مأخوذة كَّا يُتاج إليه الأمّة من جهة من مصالِ.

 صاروا خواصا بالبعد عن الكفر، ثم من اجتنب الكبائر صار من جملة الخّواص و الم
 عليه"، لجعل ذلك من أوصاف الإمام.












 صغيرا كان أو كبيرا، و إن تاب منه بعد ذلك، و كذلك لا يقـيم الحـد مـن في جنــه
. النصل الرابع: سسند المضضل بن عمر الجمغي

حد، فإذن لا يكون الإمام إلا معصوما، و لا تعلم عصمته إلا بنص الله عز و جـل
 فترى كالسواد و البياض و ما أُشبه ذلك، و هي مغيبة لا تعرف إلا بتعريف عـلام النيوب عز و جل (1)


 حدثني عمي حممد بن أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد أبد الله البرقي، عن أبيّ أبيه،



 حليته و نسبه.قال: فقلت: جعلت فدالكّ، أيهـم أعظم إيمانـا؟ قـال: الذي يسير في السحاب نهار|(r).









Y Y





 إيمانا؟قال: الـذي يسير في السـحاب نهـارا، و هـم المفقودون، و فيهـم نزلـت هــنه




 الملك ينزل بصحيفة أول النهار وأول الثلل فيكتـب فيها فيا عمـل ابـن آد آدم، فـاملوا فيا في

(1) النعماني، النيية، ص باr


(Y) الصـدوق، الأمـلي: ص ع
. القصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجِعفي


 الوشاء، عن عيسى بن سـليمان النحاس، عن المفضـل بـن عمـر، عن المن الحنبري و








 جعفر بن ححمد عليه السلام- في حديث له ذكر في فيه الكلمـا
 تُحي الْموتى( (ث) و هذه آية متشابهة، و معناها أنه سـأل عن الكيفية، و الكيفية مـن



 (Y) البقرة Y:


متى سئل واحد منهم: أ و لم تؤمن؟ وجب آن يقول: بلى، كما قال إبراهبم عليه










 فَلا تَمُوتُنْ إِلْا وَ وَنْتُمْ مُسْلْمُونَ) (r)

سورة ال عمران



خد


. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
 أُهلك فتتخذه سنة، فتبطل قول الله عز و جل: (وَالْمُسْتْفْرِينْ بِالْأَسْحار) (1).
 اللّهُ بِهِ عِلِمّ، الآية:



 يصلنا من ماله، قل أو كثر، لم ينظر اللهّ إليه يوم القيامة، إلا أن يعفو اللّه عنه.


 عنه، و إياكم أن تسألوا أححا من الفقههاء عما لا يعنيكم و عما ستر الهّ عنكم



 17



 صلى الله علهه وآله إلى سـلمان الفارسي والمن ونـي






 وكتبه ورسله وعلم وفاكم الجنـة بغير حسـاب أنتم ومـن كـان كمـا أنتم عليه مـن مضى ومن يأتي إلى يوم التبامة.





 ان الله تقدست أسماؤه وجل ثناؤه كان ان ولا
 لي نوزا وقال لي كن فكنت نورا شعشـعانيا اسمـع وابصر وانطق بـلا جلا جسـم ولا -
 الحسن وخلـق منـا الحسـين ومنه ابنه علي وخلـق منه ابنه محمـدا وخلـق منـه ابنه
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي

جعفرا وخلق منه ابنه موسى وخلق منه ابنه عليا و وخلق منه ابنه محمـدا و وخلق منه








 وخلق الماء والجلان وعرش عرشه على الأظلة و(أخلذ من بنـي آدم من ظهوروهم


 والحسن والحسين والتسعة الأئمة من الحسين الذين سميتهم لكـم فاخـذ لـي العهـد والممثاق على جميع النييين وهو قوله الذي أكرمني به جل من قائل (وأِذْ أُخَذْ اللّهُ



وقد علمتم ان الميثاق أخذ لي على جميع الثنبيين واني انا الرسول الـنـي الـي ختم

 خلته غيري فمن ذلك أنه اخذ لي الميثاق على سائر النبيين ولم يأخذ ميثافقي لاحـي ومن ذلك ما نبا نبيا ولا ارسل رسولا الا أمره بـالاقرار بي وان يشـر ألم أمته بمبعئي












 الساعة ئلا يأتي أحد منا ببائقة تخرجه عن هذا الخطر العظيم

 أَوْوُوا الْألّْبَباب).
قالل جابر المجعفي: فقلـت بلـابر الأنصـاري لقـد أسـعدني النّه بلقائـك في هـذا اليوم هذا ببركة الله ويركة سيدي الباقر علبه السلام ولقائكك إياه بـأمر رسول الله صلى الله علبه وآله(1).
(1) الخصيبي، الهداية الكبرى، ص PVA. رسول، تفسير جابر الجحفي، ص •OA
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي

 إِن اللّه سِرِيح الْحِسابِ، الآية: 199 .




عَعْلَنْا)

## سورة النساء









 فهن أولو الأمر الذذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟فقال(صلى الله عليه و آلـه): هـم



خلفائي- يا جابر- و أثمـة المسلمين مـن بعـدي، أولهـم علي بـن أبـي طالـبـ، ثـم






 يقع لشيعته الالتفاع به في غيبته؟(1) أقول: مر تمامه في باب الإمامة فراجع.
 حُفِظاً، الآية: •
ror عحمد بن سـنان عن صباح المدايني عن المفضـل انه كــب إلى أبـى عبـد الله عليه السلام فجاءه هذا الجواب من أبى عباح عبد الهّ عليه السلام

 والمسارعة في مرضاته واجتناب ما نهى عنه فإنه من يتق فقـد أحرز أحر نفسه مـن النـار بإذن الهل، وأصـاب الختير كلـه في الــدنيا والآخـرة، ومـن امر بـألتقوى فقــد أفلـح الموعظة، جعلنا الله من المتقين برحمته.

> (1) الصدوق، كمال الدين و تمام النعمة، ص بَ Yor
.

جاءني كتابك فقر أته وفهمت الذي فيه، فحمدت الله علـى سـلامتلك، وعافيـة الله إياك، ألبسنا الله وإياك عافيته في الدنيا والآخرة. كبت تذكر أن قوما، انأ عرفهم كان أُعجبك نكوهم و شأنهم، و انـك أُبلغـت فيهم أمورا يروى عـنهم كرهتها لهمم ولم ترهم إلا طريقـا حسـنا ورعـا وتخشـعا، وبلغك أنهم يزعمون أن اللدين إنما هـو معرفـة الرجـال، شـم بعـل ذلـك إذا عـرفتهم فاعمل ما شئت، وذكرت انك قل عرفت أن أصـل الـدين معرفـة الرجـال فوفقـك الله.

وذكرت انه بلغك أنهـم يزعمون أن الصـلاة والزكاة، و صوم شـهر رمضـان المـان

 على عباده هو رجل.

 وتطهر وعظم حرمات اللّه والشهر الحرام و المسجد المدر الحرام.

 هذه الحدود لوقتها، وان هم لم يعملوا بها.
 والربا والدم والميتة ولحم الخنزير هو رجل
 وبنات الأخ وبنات الأختى، وما حرم على المؤمنين من النساء، فما حرم الشّله إنـا عنى بذلك نكاح نساء النبي وما سوى ذلك مبأح كله.

وذكرت، انه بلغك أنهم يترادفون المرأة الواحدة، ويشهـلون ونـون بعضهـم لبعض

 كبت تذكر الذي زعم عظميم من ذلك عليك حـي



 شاء اللّه فلا تنكره انشاء اللّه، ولا قوة إلا بالثّه والقوة للّه جميعا.
 مشرك بالله تبارك وتعالى بين الشُرك لا شكك فيه.
وأخبرك أن هذا التقول كان مـن قوم سمعوا مـا مـا لم يعقلوه عن أهله، ولم ولم









. الفصل الرابع: هسند المُضل بن عمر الجعفي

فأخبرك حقايت أن الله تبارك وتعالى اختـار الإسـلام لنفسـه دينـا ورضـى مـن

 فاختل الذين لم يعرفوا معرفة الرسـل وولايتهم وطـاعتهم، هـو الحـلال المحلل مـا
 فروعهم أمرهم الحلال، وأقام الصالاة، وايتاء الزكاة، وصوم شهر رمضان، وحج البيت، والعمرة، وتعظيم حرمات الله وشعائره ومشاعره، وتعظيم البيـت الحـرام والمسـجد الحـرام و الشـهر الحـرام، والطهـور والاغتســال مـن الجِنابـة، ومكـارم الأخلاق وححاسنها، وجميع البرة.





 الأوصياء وركوب الفواحش، الزنا والسرقة وشرب الخمر والنكـر(المنكر) واكر واكل


 أوصياء الأنبياء، وهم البنغي من مودتهم، فطاعتهم يعظكم بهذا لعلكم تذكرون.
(1) الإسراء، آية: 100.


و أخبرك، إني لو قلت لـك: أن الفاحشـة والخمـر، والميسر والزنـا والميتـة
والدم ولحم الخنزير هو رجل، وأنت اعلـم أن الثه قـد حـرم هــنا الألصـل وحـرم



 إنه فلان ذلك كله لصدقت إن فلانا هو المُعبود المتعدى حدود الله التـي نهى عنها أن يتعدى.
ثم إني أخبرك، أن الدين وأصل الدين هو رجل، وذل وذلك الرجل هـو الـيقين،



 بعينها، الموجبة حقها، المستوجب أهلها عليه




 تكلم لا يعقد عليه قلبه لا يعاقب عليه عقوبة من عقد عليه قلبه وثبت على بصيرة.

> (1) النازعات، آية: عץ. (Y) البقرة، آية: IV (Y)
> (r) الزخرف، آية: 17.
.

فقد عرفت كيف كان حـال رجـالل أهـل المعرفـة في الظاهر، والإقرار بـالحق
 من صار والى من انتهت إليه معرفتهم، وإنما عرفوا بمعرفة أعمـالهم وديـنهم الـلـي
 الأمر بغير يقين ولا بصيرة خرج منه كمـا دخـل فيـه، رزقتـا الله وإيـالك معرفـة ثابتـة

على بصيرة.
وأخـبرك، إنـي لـو قلـت: إن الصـلاة و الزكاة وصـوم شـهر رمضـان، والـــج والعمرة، والمسجد الحـرام والبيـت الحـرامو المشـعر الحـرام، والطهور والاغتسـال من الجِنابة، وكل فريضة كان ذلك هـو الـنبي الـذي جـاء بـه عنـد ربـه لصـدقت إن ذللك كله إما يعرف بالثبي، ولـولا معرفـة ذلـك الـنبي صـلى الله عليه وآلّه وسـلم
 ولولا ذللك لم يعرف شيئا من هذا، فهذا كله ذلك النبي واصله، وهـو فرعـه وهـو دعاني إليه ودلني عليه وعرفنيه وأمرني به، وأوجـب علـى لـه الطاعـة فيمـا أمرني به، لا يسعني جهله، وكيف يسـعني جهلـه ومـن هـو فيهـا بـيني وبـين الله؟ وكيـف تستقبم لي لولا اني أصف ان ديني هو اللذي اتاني بـه ذلـلك الـنبي صـلى الله عليـه وآلـه ان أصفـ ان الـدين غـيره، وكيف لا يكـون ذلـلك معرفـة الرجـل، وإنــا هـو







 عَلّْهِمْ حْفِظظا) (0)
فمن قالل لك: أن هذه الفريضة كلها إفا هي رجل، وهو وهو يعرف حد ما يتكلم به فقد صدق، ومن قال: على الصفة التي ذكرت بغير الطاعة لا يلا يعنى التمسـك في في

 والمكارم وححاسن الأعمالل والنهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فالباطن





 الأصل والفروع وباطن الحرام حرام وظاهره حـلال، ولا يمرم الباطن ويستحيل

(Y) الأنعام، آية:


(0) النساء، آية: •人.
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
الظاهر، وكذلك لا يستقيم ألا يعرف صلاة البـاطن ولا يعرف صـلاة الظـاهر، ولا




 ذلك منك بغير معرفة فإذا عرفت فاعمل لنفسكك ما شئت من الطاعة، فل أو كـر ، فإنه مقبول منك.
أخبرك أن من عرف أطاع إذا عرف، وصلى وصـا وصـام واعتمر وعظم حرمـات




 فيه النبي صلى الله عليه وآلـه وسـلم، وخرم







 أحق ما بدء منه تعظبم حق الله وكر امة رسوله وتعظبم شـأنه، ومـا حرم الله على




 العمات والخالات، وينـات الأخ وبنات الأختـ، ومـا حرم الله مـن إرضا
 الأمهات والبنات، والأخوات والعمات، من نكاح نساء واء النبي صلى الله عليه وآلـه وسلم، ومن استحل ما حرم اللّه فقد أشرك إذا إلخذا ذلكّ إلك دينا. وإما ما ذكرت إن الشيعة يترادفون المرأة الواحدلمة، فأعوذ بالثه أن يكون ذلـك






 آخـر يـوم منـه لم يصـلح إلا مـا أمـر مسـتقبل، ولــبس بينهمـا عــدة مـن سـوأهو،
(1) الأحزاب، آية: به
(Y) الأحزاب، آية: 7 (Y)


(0) النساء، آية: عץ.
. النصل الرابع: مسند المفنل بن عمر الجعغي
فإنه(اتحادت)(1) سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما، وليس بينهمـا ميراث، ثـم إن
 وان هي شاءت من عشرين ان ما بقيت في الدنيا، كل هذا حلال لهو لهما على حذود
 وإذا أردت المتعة في الحمج فاحرم من العقيق واجعلها متعـة، فمتى مـا قدمت






















 عدلا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل بهـ آلهـ


 لو كانت شاة بشاة وكان هاهنا مثله.
واعلم أنه سيضل قوم بضلالة من كان قبلهم فكتبـت تسألني عـن مثل ذلـك






 بالطاعة وبالعبودية، ومن أقر بطاعته أطعا اللّه وهداه بالنبي صلى الشّله عليه وآلده،
(1) هذا من قوله تعالى في سورة المائدة، آية: 7.1. - 1٪.
. النصل الرابع: مسنذ المضل بن عمر الجهغي
مولى الخلق جميعا عرفوا ذلك وأنكروه، وهو الوالد المبرور، فيمن أحبه وأطاعه وهو الوالد البار، وبجانب الكبائر .

 واحذرمن اللهّ ورسوله ومن يتعصبون بنا أعمالثهم الخبيثة، وقد رمانـا النـاس بها المها،


 اللَهْ هُوْ الْحَقِّ الْمُبِين) (1).




واتقوه لهّ (Y)
 عَلِيمَا حُكِبما، آية:

 VA


بOQ - علي بن إبراهيم، عن حمهد بن عبسى بن عبيل، عن يونس، عن عمـر بن أبان، عن المضضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الله عليه السـلام يقول: صـوم

شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله(1).
 عَلَّهِمْ شُهِبِا، آية: 109
(ر)




## سورة المائلدة






 آية:




النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعغي



 الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، قال: قالل أمير المؤمنين عليه السلام







فله | الحمدلمد



 rr




(1) الطوسي، الأملا ص Y•O، الحر العاملي، الجواهر السنيةص ז7ج.



ولايته(1).

## سورة الانفام



ع7ץ- العياشي: عن المضل ، قال: سألت أبا عبد اللهّ عليه السـلام عـن قولـه:



 النـاوردي، يوم الجمعـة في شـهر رمضـان، سنـة عشرين و ثُلاث مائـة، قـال: قـالل
(1) الحلي، ختصر بصائر اللدرجات: ص ای،، البحراني، البرهان في تفسير القرآن، جr، ص: (Y) الأنعام 7: 90.
( القرآن: جr، ص: ז7. (؟) قال السيد الاممين: الكشكول فيمـا جرى على آل الرسول، في أمل الآملـ إنه

 تفحصها وتأمل فيها وأما ثانيا فلأنه في أول هذا أورد تاريخ التاليف وقال إنه سنة Vro
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي

الحـسين بن الثعباس، عن المُضل الكرمـاني، قـال: حـدثني محمـد بـن صـدقة، قـال:



فقال جعفر بن محمد(عليهما السـلام): الحجـة البالثـة: الـتي تبلـع الجلاهـل مـن أهل الكتاب فيعلمها بكهله كما يعلمها العالم بعلمه، لأن الله تعالى آكرم أكا و أعدل من أن يعذب أححدا إلا بحجة. ثم تلا جعفر بن محمـد(عليهمـا السـلام):(وُ مـا كـانَ




 رسول الله(صلى الله عليه و آله) خخف الارتداد من المنافقين الثذين كانوا يسرون

 للمهاججرين و الأنصار قائما يخاطبهم، فقالْ بعد ما حمد الشا الشّه و أثنى عليه: معاشر المهاجرين و الأنصـار، أ ألسـت أولى بكـم مـن أنفسـم؟؟ فقـالوا: اللـهم نعـم. فقـال
 اللسيد حيدر بن علي اللبيدلي الآملي الخسيني الصوني اللاني

 (1) التوبة 9: 10 10
 (Y) المائدة 0: 0 (Y).

رسول اللّه(صلى الله علنه و آله): اللهم اشهلد. ثلاثا. ثم قال: يا علي. فقال: لبيك

 رسائلّه) .
فقام إليه علي عليه السلام، فأخذ رسول الله (صلى اللّه عليه و آلـه) بضبعه


 يا علي، أصبحت مولاي و مولى كل مؤمن و و مؤمنة.











(1) الضْبع: ما بين الإبط إلى نصف الحضد من أعلاها، و شال الشيء: رفعه. (Y)
. . النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجهعي
 القول من رسول الله( (صلى اللّه علهه و آله) في علي عليه السلام، و قالوا فأككروا القول.
فلما انصرف رسول الله(صلى الله عليه و آله) إلى المدينة خطب أصحابه، و

 أعز به الإسلام و نصر به نبيكم.
 عليا، و لم يعطها أحدا من الأولين و الآخرين؟ فقال رسول اللّه(صلى الله عليه و

 الحسن و الحسين سيدي شباب أهل الجِنة و ليس لأحد ابنان مثّلهما، فهل تعلمون






 خلقه و بينه، فمن عرفه و والاه كان مؤمنا، و من جهله و لم يوالـه و لم يعـاد مـن
(1)
(Y) في نسخة: الثقلين.


المضضَل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإمامْية
عاداه كان ضالا، أ فآمتم يا معاشر المسلمين. يقولها ثلاثا. قالوا: آمنا و سـلمنا يـا




 شبعتك يردون علي الحوض بيض وجوههم،) (و شيعة عـورك مـن أمتي يردون



 فلما نادى بها رسول الشه (صلى الWه علبه و آلـه)، قال المنافقون: ألا إن محمـدا



 فـال: علي سبد العرب. ثـم فضـله على جميع العـلمين من الأولين و الآخرين،

 جعفر ذو الجُناحين يطير بهما مع الملاكّكة حيث يشاء، و العباس-عمه- جلدة بـين عبنـه و صـنو أبيه، و لــه السـقاية في دار الـدنيا و بـني شـيبة لهـم السـدانة، فجمـع
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعي

خصال الخير و منازل الفضل و الشرف في الدنيا و الآخرة له و لأهل بيته خاصـة، و جعلنا من أتباعه و أتباع أهل بيته.
فقال النضر بن الحلارث الفهري: إذا كان غد اجتمعـوا عنـد رسـول الله حتى
 أصبحوا فعلوا ذلك، فأقبل النضـر بـن الحـارث فسـلم على رسـول الله(صلى الله عليـه و آلـه) و قـال: يـا رسـول الله، إذا كنـت أنـت سـيد ولــد آدم، و أخخـولك سـيد العـرب، و ابنتـك فاطمـة سـيلة نسـاء العـلمين، و ابنـاكك الحسـن و الحسـين سـيلدي شبابب أهل الجِنة، و عملك حمزة سـيد الشـهداء، و ابـن عمـلك ذو الجْنـاحين يطير مع الملائكة حيث يشاء، و عملك جلدة بين عينيك و صـنو أبيـك، و بنـو شـيبة لهـم السدانة، فما لسائر قريش و العرب؟ فقل أُعلمتنا في بدء الإسلام أنا إذا كنا آمنا بما تقول كان لنا ماللك و علينا ما عليك. فأطرق رسول الله(صلى الله عليه و آله) طويلا ثم رفع رأسه، فقال: ما أنـا و الله فعلت بهم هذا، بل الله فعل بهم هذا، فما ذنبي! فولى النضـر بـن الــارث و هو يقول:(اللههم إن كان هذا هو الحق من عندلك فـأمطر علينـا حجـارة مـن السـماء أو ائتنا بعذاب أليم. فأنزل الله معالة النضر بن الحـارث، و نزلـت هـذه الآيـة (و مـا
 الله(حـلى الله عليه و آلـه) إلى الثضــر بـن الحـارث الفهري، فأحضـره و تـلا عليـه
 جعلته للك و لأهل بيتكك من الشرف و الفضل في الـدنيا و الآخرة، فقـد أظهـر الله ما أسررنا به، أما أنا فإني أسـألك أن تـأذن لـي فـأخرج مـن الملـينة، فـإني لا أطيت

المقام بها.

فوعظه اللنبي(صلى الله عليه و آله) و قال: إن ربك كريم، فإن أنـت صبرت

 واسع. فأبى النضر بن الحارث، و سأله الإذن، فأذن له رسول الله( صلى الله عليه

فأقبل إلى بيته، و شد على راحلته ثم ركبها مغضبا و هو يقول: اللهم إن كـان هذا هو الحق من عندلك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعـذاب ألـيمه. فلمـا

 خرجت من بطنها، فاضطربت الر احلة و سقطت، و سقط النضر بن الحـار وث مـن
 اللُّهِ ذِي الْمُعِرِج) (ب)
فبعث رسول الله( صلى الله علبه و آله) بعد ذلك إلى المنانقين الذين اجتمعوا ليلا مع النضر بن الحارث فتلا عليهم الآية، و قال: الخرجوا إلى صاحبكم المّا الفهري حتى تنظروا إليه. فلمـا رأوه انتحبوا و بكـوا، و قـلأوا: مـن أبغـض عليـا و أظهر

 أبي ذر و المقداد و عمار و أشباههم من ضنعفاء المّا الشيعة.
 أعلمهم رسول الله( (صلى الله عله و آله)، فحلفوا بالله كاذبين أنهم لم يقولوا،

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) في نسخة: و خرت في جوفه حتى خرجت من دبره. }
\end{aligned}
$$

. النصل الرابع: سسند المضنل بن عمر الجهعي


 الله عليه و آلـه) ليلة العقبة، و إخر الج ضـعفاء الشـيعة من المدينة بغضـا لعلي، و



 بألسستهم دون قلوبهم.
فلما اجتمعوا أيضا قالوا: إنا لا نسر في أمر علي و أهـل بيته و أتباعه شـبئا إلا أظهره الله على حمد، فتلاه علينا، فقد خطبنا محمد، فقال في كلمته: أيهـا النـاس،







(1) اللتوبة 9: 9 (

(r) في المصدر: لا يثبت.
(\%) النساء \&: \% (\%.
















## سورة الاعراف


（1）（1）النّساء \＆：\＆0
（Y）النّساء \＆： 00.
（ 1 （ 1 （ المنافقون（
 في تغسير القرآن، جr، ص：
.

Y77 - حدث أبو عبد الله الحسين بن عبد الله الحرمي، قال: حدثا أبـو عحمـل هارون بن موسى(رضي الله عنه)، قال: حـدثنا أبـو علـي عحمـد بـن همـام، قـال: حدثنا جعفر بن عحمد بن مالكك، قال: حدثنا إسحاق بن عحمد الصيرفي، عن عحهـد بن إبراهبم الغزالي، قال: حدثني عمران الزعفراني، عن المفضـل بـن عمـر، قـال: قالل أبو عبد الله عليه السلام: إذا ظهر القائم عليه السـلام مـن ظهر هـذا البيـت، بعث الله معه سبعة وعشرين رجالا، منهم أربعة عشر رجالا من قوم موسـى عليـه

 فرعون، ويوشع بن نون وصي موسى عليهما السلام(1) رV YV تا تغسير العياشي: عن المفضل بـن عمـر، عـن أبـي عبـد الله عليـه السـلام قال: إذا قام قائم آل عحمد استخرج من ظهر الكعبة سـبعة وعشـرين رجـلا خهسـة وعشرين من قوم موسى الـذين يقضـون بـالــت ويـه يعـلونون وسـبعة مـن أصـاب الكهن ويوشـع وصي موسـى ومؤمن آل فرعـون وسـلمان الفـارسـي وأبـا دجانـة الأنصاري وماللك الأشتر (†)

 غْالنلين، الآية: IVY


(العياشي، تفسير العياشي: ج (Y)





 فصار بسبعه إلى(بلى) سيد الأولين و الآخرين، و أفضل الألنّلياء و المرسلين(1).

## سورة يونسل



 إي





(1) الصدوق، الخصال: ص (Y) في بعض النسخ: بن بدل عن.
(Y) يونس: 17 (Y)

. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمفي


بارو









 يعني القائم علبه السلام يسأل بني فلان عن كنوز بني امية(8).

(Y) الأنعام:
( $(\boldsymbol{)}$ ) الأنبياء:




## سورة هود











 كسرى و النعمان（r）، ثم غيره بعد زيـاد بـن أبي سـني





 تاريخ بغداد •1：7\％．




. النصل الرابع: سسند المضنل بن عمر الجعفي
أول من عمل سفينة تجري على ظهر الماء- قال- و لبث نوح عليه السـلام في قومـه


 فأوحى اللّه عز و جل إلى نوح: أن اصنع سفينة و أوسعها، و عجل عملها، فعمـل




 يغوث، و يعوق، و نسر. ثم مضى حتى ركب دابته، فقلت: جعلت فـد فـداك، في كـم عمل نوح سفينته حتى فرغ منهـا؟ قـلا: في دورين.قلتـ: و كـم الثدوران؟ قـال:










$$
\begin{aligned}
& \text { YV-Y7:V) نوح (1) } \\
& \text { (Y) في نسخة: موضع دار الدارين. }
\end{aligned}
$$

أسبوعا، ثم استوت على الجُودي و هو فرات الكوفة.فقلت لـه: مسـجد الكوفـة

 مسجد أببك آدم عليه السلام، و مصلى الأنبياء(عليهم السلام)، فانزل النّل فصـل فيه.
 عرج به إلى السماء" (1).

 قَرِيبٌ مُجِبِ"، الآية: آ 17
IVY- العياشي: عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد اللّه عليه السـلام قـال: إن



 ثُوداو أنجى صالما (Y)

## سورة يوسف



 ص: 100

. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجِعي
 من ولد فاطمة يموت و لا يخرج من اللدنيا، حتى يقر للإمام بإمامته، كمـا أقر ولـد


تفندلدون، الآية: ع 9
YV乏





 عليه وكان في عضده حتى كان من أمره ما كان، فلمـا أخرجه يوسف بـي مصر مـن

 جعلـت فـداك: فإلى مـن صـار هـذا القـمـصص؟ قـال: إلى أهله وهـو مـع قائمنـا إذا (Y) التميمة: عوذه تعلق على الانسان(الصحاح)

خرج، ثم قالل: كل نبي ورث علمـا أو غيره فقـد انتهى إلى عحمـد صلى الشه عليه . (1) $\Delta{ }^{2}$






 المبطلون، و يضمححل الجلاهلون، و يأمن المتقون، و قليل مـا يكون لأحدكم موضع قدمه، و حتى تكونوا على الناس أهمون مـن الميتة عنـد صـنـ المـاحبها،




 بن منصور الجوواشي (r)، قال: أُخبرنا أحمد بن علي البديلي، قال: أُخبرني أبي،


 . CY K
. النصل الرابع: سسند المضنل بن عمر الجعفي
عن سدير الصيريف، قال: دخلت أنا و المضضل بـن عمر، و أبو بصير، و أبـان بـن تغلب، على مولانا أبي عبد اللهّ جعفر ابن محمد عليه السلام، فرأيناه جالسا على التراب، و عليه مسـح خيبري مطوق، بـلا جيـب، مقصر الكمـينـن (1)، و هـو يـيكي






 عقولنـا و لهـا، و تصـدعت قلوبنـا جزعـا، مـن ذـلـك الخطـبـ الهـائـلـ، و الحـادث




 علم ما كان و ما يكون إلى يوم الثقيامة، الـذي خص الله بـه محمـدا و الأنمــة مـن

$$
\begin{aligned}
& \text { (7) البائقة: اللداهية. لسان العرب- بوق- ها: •ب. } \\
& \text { MYV: نزف عبرته، و أثزفها: أفناها. لسان العرب- نزفـ }
\end{aligned}
$$






 ثلاثة، من الرسل: قدر مولّده تقدير مولد موسى عليه السلام، و قلدر غيته تقدير
 عمر العبد الصالم- أعني الخضر عليه السلام- دليلا على عمره.








 جل أن يكشف أمره لواحد من الظلمة، إلا أن يتم نوره و و لو كره المشركو المون.


. الفصل الرابع: مسند الالفضل بن عمر الجعفي

غية القائم علهه اللسلام، فإن الامة ستنكرها لطولها، فمن قائل بغير هـلـى (1): إنه



 بعث الله تبارك و و تعالى الروح الأمين عليه السلام بسبع نويات، فقال: يا نبا نبي الهّه، إن الله تبارك و تعانى يقول لكك: إن هؤلاء خلاتُقي، و و عبادي، و و لسـت ألا أ بيـدهم











 صرح الحق عن حضضه، و صفا الأمر و الإيعـان من الكـد

(1) في نسخة: قائل يهذي. (Y) تأزّر النبت: التفّ و اشتدّ. الصحاحـ أزر- ب: OVA.

كانـت آمنـت بـك، لما كــت صـدقت وعـدي السـابق للمـؤمنين الـذين أخلصـوـا


 كنت أعلم من ضعف يقين الذين ارتدوا، و خبث طيتتهم، و سوء سرائرهم التي





 قال: الصادق علبه السلام: و كذلك القائم علهه السلام، فإنه تُتد أيام غيتهـ،

 الأمن المتتشر في عهد القائم عليه السلام.
 الآية نزلت في أبي بكر، و عمر و عثمان، و علي عليه السـلام؟فقال: لا يهـدي الها

 واحد من هؤلاء، و في عهد علي عليه السلام، مع ارتداد المسلمين، و الفـتن التـي
(1) في نسخة شيوخ.

(Y) هود 11 (YV.
. الفصل الرابع: مسند المفنل بن عمر الجعفي
تور في أيامهم، و الحروب التي كانت تنشب بين الكفار و بينهم- ثمّ تـلا الصـادق
 و أما العبد الصامالم- أعني الخضر عليه السـلام- فإن الله تبـارك و و تعالى مـا



 الطول، طول عمر العبد الصالح، من غير سبب يوجب ذلك، إلى إلا لعلة الاستدلالال به على عمر القائم عليه السلام، و ليقطع بذلك حجن المئ المعاندين، لئلا يكون للناس
على الله حجة(†).

## سورة الرعل

 وركِكل قوم هاد، الآية:
الشُيخ في بجالسه: بإسناده عن الحسين، عن المفضل، عن أبي عبد الله



(1) يوسف Y| (1)
 تفسير القرآن، ج६، ص: 90.
(r) النجّ: 07
 كل قرن، إلى أن يرث الله الأرض و من عليها(1).




 يقول ذلك مرارا فقيل لـه الساعة الساعة يـأتي يـا أمير المؤمنين مـا يكبسه إلا أنـي يتبخر، فمـا لبـث أن وافـى وقـد سبقته رائحته، فأقبل المنصـور على جلى جعفـر عليه


 سنين فيصيرها الله عز وجل ثلاثلاثن سنة، ويقطعها وقل بقي من عمـره ثلاثون سنـ سنة




 حدثني أبي، عن أبيه، عن جلده، عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى
(1) الطوسي، الأمالي: ص Yص YAY.
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجّعفي

الله عليه وآله صلة الرحم تهون الحسابب وتقي ميتة السوء، قال المنصور: نعـم هـا|
أردت (1)

سورة الحجر
 YV9
 بن عمر، عن جأبر بن يزيد الجِعفي، عن أبي خالد الكابلي، قالل: قالل الإمام علي


 علي بن أبي طالب؟ وكانت جاريته.

فقالت: في البروج.
قال قنبر: وانا لا أعرف لأمير المؤمنين عليه السلام بروجاً. فقلت: وما يصنع في البروج؟
قالـت: هـو في الـبروج الاعلـى يقسـم الارزاق ويعـين الآجـال ويخلـق الخلــق ويميت ويحيي ويعز ويذل.

الكافرة.
فبينا نحن كذلك إذ طلع أمير المؤمنين علهه السلام وانا متعجب من مقالتها! فقالل لي: يا قنبر ما هذا الكلام الذي جرى بينك وبين فضة؟
 (1) الحجر: 17 (Y)

فقلـت: يـا امـير المؤمنين: إن فضـة ذكرت كـذا وكذا وقـد بقيت متعجبـأ مـن
قولها!
فقال علبه السلام: يا قنبر وأنكرت ذلك؟ قلت: يا مولاي اشد الإنكار.
 عيني، فإذا السماوات وما فيهن بـين يـدي أمير المؤمنين عليه السـلام كانهـا فلـيا فلكـة
 ويدبرون ما علمت ان الثه خلق ذلك الخلق كلهم، فقال لي: يا قنبر. قلت: نسمم يـا |مير المؤمنين.
قال: هذه لأولنا ييري لآخرنا خلقتناهم وخلقنا ما فيها ومـا بينهمـا ومـا تُتههـا
 وعدت على ما كنت عليه من رأى البصر. (1).
(1) ونقل هذا الخديث ملخصأ على سبيل الاستشهاد الخكيم الخدث القاضي سعيد





 خارجتان عن نهج الحق ناكبتان عن الصراط الممدود بـن جـن جانبي التفريط والإفراط،


 بل صاحب اليد هو المتفرد بـالمع والعطاء في جميع الاحوال، كذلك اصـلا الصاب الولاية
. الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي


-




بالنسبة إلى جناب الخق تعالى، وله الملل الأعلى؛ فالهُ سبحانه هو المتفرد بالخلّق والرزف


 قضاء لحق الخكمة واعطاء لكل ذي حق حقده، وهم حممد وآله الأطيون
 ذلك كما قال أمير المؤمنِن (عليه السلام) في حقهم في خطبة الغدير والجممعـة الـتي رواهـا

 يعملون(الخطبة).




 عن الله عزوجل في حال من الأحوال. (صحيفة الابرار: جا الحديث الرابع والسبعون).

يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات (1)، و من رمى ببصره إلى مـا في




 تعجل (r)، و ليس يكون الرجل ينال من الرجل الر الرفق فيسجله و يوقره، فقـد يكـب

(1) في الحديث من لم يتعز بعزاء الله فليس منـا قيل أراد بالتعزي التأسي والتبصر
 الله أي بتعزية الله إياه، فأقام الاسم معام المصدر الما






 الجموهري ختله وخاتله خادعها

. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمفي

## سورة الالسراء

 يُلْقَاْ مُنُوُورا، الآية: با





## سورة الكهف


 حَقُّا، الآية: 90-9

 استطاعوا له نقبا، إذا عمل بالتقبية لم يقـدروا في ذلك علك على حيلة، و هو الحو الحصن الحصين، و صار بينك و بين أعداء الله سدا لا يستطبعون لها له نقبا.قال: و و سألته عن
 أعداء اللّه(


## سورة طه



 النوى: هو الكافر الذي نأى عن الحق فلم يقبله( ${ }^{(1)}$ (

## سورة الانبياء



位








(1)

$$
\text { (Y) العياشي، تغسير العيًّشي: ج اص •VV } 70 .
$$

 (६) قال النجاشي: خاللد بن نجيح المُوان، مولى، كوفي، يكنى أبا عبد الله، روى عن الم

. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي
فتكلمنا فيما يتكلم به أهل الغلو، فخرج علينا الصادق عليه السلام بلا حذاء ولا



## سورة الحج




-YAT
 عن أبيه، قال: سألت مولاي أبا جعفر عليه السلام، قلت: قوله عز و و جـل: (الّْذين'
 حمزة، و جحفر (عليهم السلام)، ثم جرت في الحسين عليه السلام(ث).










## سورة الفرقان






 جعل الليل اثنتي عشرة ساعة، و جعل النهار اثنتي عشرة ساعة، و و منـا اثنـي عشر حدثثا، و كان أمير المؤمنين عليه السلام ساعة من تلك الساعات (ث).

## سورة الشُمراء


 مِ المُرسلِن، الآية: Y Y


(1) سورة الفرقان: 11.

 العلوم: ص صحr
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمفي
 الْمُسْلِّلنَ)(1)
YAQ
 بن سماعة قال: حدثنا أحمد بن الحارث، عن المضضل بن عمر، عن عن أبـي عبـد اللّه جعفر بن محمـد الصـادق عـن أبيه أبـي جعفـر البـاقر عليهــا السـلام قـال: إذا قام







(1) النعماني، الغيية: ص IV\&آ، البحراني، البرهان في تغسير القرآن: جع، ص:
.IVE
(Y) الصدوق، كمال الدين وتّام النعمة، ص (Y)
 الحر الهـملم، إبْبـات الهداة: ج وتغسـير البرهـان: ج
 .lVroz،r•

## سورة النمل


 يوزعون، الآية: يケ-
البا
 المؤمنين قتل إلا و يرجع حتى يوت، و ولا يرجع إلا من حضض الإيمان حضا ونا و من
 اليقظان، آية في كناب الله قد أفسدت قلبي، و شككتني. قال عمـار: أية آية هـي؟

 أشرب حتى أريكها. فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين عليه السـلام، و وهـو
 فتعجب الرجل منه، فلما قام، قال له الرجل: سبحا ونا أنكك لا تأكل، و لا تشرب، و لا بتلس حتـى ترينيها، قـال عمـار: قـد أريتكها، إن

كنت تعقل (1).

## سورة القصص

 ونَجْعلَهمْ الْوَارِثِنَ، الآية: 0
(1) القمي، تفسير القمي: ج Yص آז، البحراني، البرهـان في تفسير القرآن، جغ،
. النصل الرابع: سسند المضضل بن عمر الجعفي



 الله(صلى الله عليه و آله) نظر إلى علي و الخسن و الحسين (عليهم السلام) فبكى،


 الآية فينا جارية إلى يوم الثقيامة(ث).
rar- قال العلامة المجلسي: روي في بعض مؤلفـات أصـحابنا، بإسنـاده عن المفضل ابن عمر في حديث، وجاء فيه: قال الصـادق عليه السـلام: يـا مفضلـ الـو





فلان وفلان(r)


## سورة العنكبوت



 معروف، عن علي بن مهزيار، عن عمرو بن عثمـان، عـن المفضـل بـن عمـر، عـن





سورة الاحزاب







 الجمععة ومن اللبالي ليلة القدر ومن الشهور شـهـر رمضـان والختار جـدي رسـول

．النصل الرابع：مسند المضضل بن عمر الجمفي
 الحسين تسعة أئمة وتاسعهم قائمهم ظاهرهم وباطنهم وهو سمي جلد وكن وكنتهـه（1）．

سورة يس
 يستْهْوِؤُون، الآية：•r
بی7




 المؤمنين، و ما النومة؟ قال：الذي يعرف الناس و لا يعرفونه．و اعلموا أن الأرض

 بأهلها، و لكن الحجة يعرف الناس و لا يعرفونه، كما كانٍ يوسف يعرف النـاس و و


يسِتْهْ
اقول: قد مر الخبر في كتاب العلم.



## سورة الصافات











 الواحدة، لأن النظرة الواحدة لا توجب الخطا الخأ إلا بعد النظرة الثانية، بدلالة قول النبي(صلى الله علبه و آله) لما قال لأمير المؤمنين عليه السلام: يـاعلي ألا ألول النظرة لك، و الثانية علبك لا لك (r).

سورة الزمر


(1) البقرة Y: \&Y).
(Y) في سـخة: حتّى.
(Y) الصدوق، معاني الأخبـار: ص Y (Y) ح

ج عص9+7.
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
بهو - علي بن إبراهبم، قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله، قال: حدثنا جعفر بن حمدل، قال: حدثني القاسم بن الربيع، قال: حدثنا صباح المدائني، قال: حـديثنا




بنور الإمام" (1).

## سورة غافر

 الْبلاد، الآية: ع



 رسول الله(صلى الله علبه و آله): لعن الله المجادلين في دين اللّه على لمـلـ

 افترى على الله الكذب، و و من أفتى بغير علم لعتنه ملائكة السماءو و الأرض، كار كل بدعة ضلالة، و كل ضلالة سبلها إلى النار
قال عبدالرحمن بن سمرة: فقلت: يا رسول الله، أرشدني إلى النجالة، فقـال : يا بن سمرة، إذا اخختلفت الأهواء، و تغرقت الآراء، فعليك بعلي بن أبي طالـب،
(1) القمي، تفسير القمي:ص OAl، الجُلسي، بحار الاتوار: جV ص דYM.


فإنه إمام أمتي، و خلـيفتي عليهم مـن بعـي، و هـو الفــاروق الـذي يتميز بـه بـين

 أنجاه، و من اقتدى به هد هداهـ
 يا بن سمرة- إن علبا مني روحه من روحي، و طيتنه من طينتي، و هو أخي و و أنـا

 الخسين، تاسعهم قائم أمتي مكلا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما(1).

## سورة الشورى

 ال"







(1) الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، ص YOT Y ا، البحراتي، البرهـان في تفسير
القرآن: ج ا ص qr.
.
 ورسوله وابن رسوله أعلم. فقال: والله، ما هي إلا قيـام القـائم، وكيف يستعجل
 فاعلم ذللك يا مفضل (r)

 ابـ قال: قال مولاي جعفر الصادق عليه السلام: لما ولي أبو بكر بن أبي قحافة قال لـــ عمر: إن الناس عبيل هذه الدنيا لا يريدون(لا يرون) غيرها، فامنع عن علي وأهل بيته الخلمس، والفئ، وفدكا، فان شيعته إذا علموا ذلـك تركـوا عليـا وأقبلـوا إليلك رغبة في اللدنيا وإيثارا وحاباة(بحامـاة) عليها، ففعـل أبـو بكر ذلـك وصـرف عـنهم جميع ذلك. فلما قام - أبو بكر مناديه من كان له عند رسـول الله(صلى الله عليـه
 اللّ البجلي.
قالل: قـال علـي عليه السـلام لفاطمـة عليها السـلام: صـيري إلى أبي بكـر وذكريه فدكا، فصارت فاطمة إليه وذكرت له فذكا مع الخمـس والفئ، فقـال لهـا: هاتي بينة يا بنت رسول الله صلى الله عليه والـه. فقالـت: أمـا فـكّ، فـإن الله عز
(1) الشورى Yی:

 للبحراني: ص 191.
(ץ) مر في هامش سابق الكلام عنه فراجع.

وجـل أنــزل علـى نبــه قرآنـا يـأمر فيـه بــأن يـؤتيني وولــدي حقـي (1)، قـال الله
 الله(ص) فنحني وولثي فدكا، فلمـا تلا عليه جبرئيل عليه السـلام: و المسـكين










 وأشباعكم؟! فقالت فاطمة عليها السلام: أما فـلك فأوجبها الله لي ولولـدي دون
(1) الموجود في نسخة: يهبه لي ولولدي حتى.
(Y) الروم:
(
( ) الأنفال: اء ( )
V: V (0)
(7) (7) في نسخة: هنكم فها كان لله.

Mr الشورى: (V)
( m (
(9) في نسخة: يؤمنون.
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعفي
موالبنا وشبعتنا، وأما الخمس فقسمه الله لنا ولموالبنا وأشياعنا كمـا يقرأ في كــاب الله. قال عمر: فما لسائر المهاجرين والأنصار والتابابعين بإحسان (1) إن كانوا موالبنا ومن أشباعنا فلهم الصدقات التي قسـمها الشّه وأوجبهـا في كـابـهـ،





 والآخرة. فقال عمر: هاتي بينة يا بنت محمد على ما تدعين؟! فقالتت فاطمـة(عليها


 المهاجرين برسول الله وأهل بيت رسول الله هاجروا إلى إلى دينه، والأنصار بالالايمـان


 والحسين وأم أكمن وأسماء بنت عمبس - وكانت تحت أبي بكر بـن أبي قحافـة -
(1) في نسخة: لمم بإحسان.
(Y) التوبة: •7.
 (؟) في نسخة: ومن خالفه فقد استوجب العذاب.. (0) في نسخت: اتباعا.

فـأقبلوا إلى أبـي بكـر وشـهدوا لكها بجميـع مـا فالـت وادعته. فقــل (1): أمـا علـي
 عميس فقد كانت تحت جعفر ابن أبي طالب فهي تشهـد لبني هانشـم، وقد كانـت






 وأما أم أمين فقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وآله بالجـنـة (9)، ودعـا لأسمـاء


> (1) (Y) في الكشخكول: ابناؤهمال عمر.
 بألفا متفاوتة، وقد عد له العلامة الأمنيني في غديره: ج V

(0) في نسخخة: إذا كانا من أهل .
 الخصائص: آ 7 و 101.
(V)


(•) في نسخة: فقال عمر، الشّ
. النصل الرابع: مسنذ المفنل بن عمر الجعني
الجلار إلى نفسه لا تقبل. فقال علي علِه السلام: إذا كنا كمـا نحن كمـا تعرفون ولا

 على سلطان النه وسلطان رسوله، فأخر جتموه من بيته إلى بيت غيره مـن غير بينة ولا حجة، (وسبعلم الذين ظلموا أي منعلب ينعلبون)(2)". ثم قال لفاطمـة: انصرئي
 السلام: كل ظلامة حدثت في الاسلام أو تحدث، وكل دم مسفوك حـر حرام، ومنكر مشهور (7)، وأمر غير محمود، فوزره في أعناقهمـا وأعنـاق مـن شـايعهما أو تابعهمـا ورضى بولايتهما إلى يوم القيامة)

## سورة الزخرف


 الدقاقق(رضي الله عنه)، قال: حدثنا حمزة بن الثاسم العلوي، قال: حدلثنـنا جعفر بن محمد بن مالكك الكويف الفزاري، قال: حلثنا عحمد بن الحسين بن زيد الزيـن الزيات،



$$
\begin{aligned}
& \text { (1) جاء في نسـخة: وصفتم به، وفي غيرها وصفتكم به } \\
& \text { (Y) لا يوجد في نسخة: إذا كنا. } \\
& \text { (Y) في سـخة: سئلنا. } \\
& \text { (§) الشُعراء: YYV. } \\
& \text { (0) في نسخةزيادة: الصادق. } \\
& \text { (7) في نسخة: مشهود. }
\end{aligned}
$$

عز و جل：（وجعلها كلِمـة باقِقـة فِي عقِبـهِ）، قـال：يعنـي بـذللك الإماممة، جعلها في عقب الحسين عليه السلام إلى يوم القِيامة（1）．




 الله（صلى الله علهه و آله）، و سبطاه، و سيدا شباب أهل الجلنة؟ فقالْ：يـا مفضـل، ، إن موسى و هارون نبيان مرسلان أخوان، فجعل الله النبوة في صـلب هـلب هـارون، و و

 الحسـن، لأن الله عــز و جــل الحـكـبم（Y）في أفعالــه،（لا يسـئل عمـا يفعـل و هــم

يسئلون）（r）．

## سورة الدخاز




 （Y）في نسخة：الحكمr．
 البحراني، الاسترابادي، تأويل الآيات：ج بص الص 007حذ با، البرهان في تفسير القرآن： جغ، ص： 100
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعفي




 كابه، وكبف ظهر الوحي في ثلاث وعشرين سنة؟ قالل: نعم يـا مفضل أعططاه اللّ القرآن في شهر رمضان وكان وكان لا يلغـه إلا في وقت استحقاق الخطاب ون ولا يؤديـه

 علمتم، ويقدرته قدرتم وبكممه نطقتم، وبأمره تعملون(0)

## سورة الاعقاف




 علي(صلوات الله عليهما)(7).
(1) البقرة: (Y)
( الدخان:
(Y) الفرقان:
( ) ألقيامة: 1 ( 1 (

(7) الاسـترابادي، تأويـل الآيـات: ج اص اص وrv ج


## سورة محملد







 هي في علي وأولاده وشبعتهم هم المتقون وهم أهل الجنة والمخفرة-(r).

## سورة الفتح



r-V الطبرسي: روى المفضـل بـن عمـر، عـن الصـادق عليه السـلام، قـالل:


ضمن له أن يغفر ذنوب شبعة علي علبه السلام ما تقدم من ذنبهم و ما تأخر (8).
(1) بضم الطاء فسكون العين فقتح الميم عده الشيخ في رجاله من أصحاب الصاد عليه السلام وقال ابن حجر في التقريب ص اگڭ٪: مقبول من السادسة.

 وحمد بن مروان السدى الصنير ولعل المذكور هنا هو الأونل



## سورة النجم






 أحدا، و لا أنذر الله خلقه بأحد من خلقه قبل عحمد صـلى الله عليه و آلّه، فذلك

 إلى أن يرث الهّ الأرض و من عليه(1).

## سورة القمر


 الصادق عليه السلام، قال: لما ظهر رسـول الله صلى اللّه عليه و آله بالرسـالة و و


 قالوا: إن القمر ما سمعنا في سائر النبين أُحدا قدر عليه، كما قلد على الشمّ الشمس، فإنها ردت ليوشع بن نون وصي موسى عليه السلام، و كان الناس يظنون أنها لا ترد عـن موضـعها.و أجمعوا أمـرهم و جـاءوا إلى الـنبي صـلى الله علـه و وآلـه،
(1) الطوسي، الأملالي: ص Yص YAY.

فقالوا: يا محمد، اجعل بيننا و بينك آيـ، إن أتيت بها آمنـا بـك و صـدقنالك. فقـال لهم: سلوا، فإني آتيكم بكل ما آختارون. فقالوا: الوعد بيننا و بينك سواد اد الثليل و

 قسم على المشـعرين و قسـم على الصـفا.فقال رسول الله (صلى الثّه عليه و آلـه):

 يهرعون إلى البيت و حوله حتى أقبل اللبل و أسوده، و طلع الثّ التمر و و أنار، و و الـنبي
 خلف اللبي صلى الله علبه و آله) و يطوفون بالبيت.و أقبل أبو لهب و أبـ أبو جهل
 كهانتك و حيلتك، هذا القمر، فـأوف بوعدكُ و فقـال الـنبي صـلى اللّه عليه و آلـه:


 على الصفا و نصفه على المشعرين، فقد سمعت سرناو و بجوانـا و أنت بكل شيء علبم.
قـل: فتضـاحكت قريش فقـالوا: إن عحمـدا قـد استشفـع بعلـي، لأنه لم ييلـغ


 و شقه و إنزاله إلى الأرض، و و إلا ألفت كلامكك هذا و جعلته سورة، و قلت: هـا هـا
 أمرتـك و استعذ بـالثه مـن الجـاهلين. و هـرول علي عليه السـلام مـن الصفا إلى إلى

النصل الرابع: مسند المّضل بن عمر الجعفي
المشعرين، و نادى و أسمع و دعا، فما استتم كلامه حتى كادت الأرض أن تسِيخ




 صاح الناس من كل جانب آمنا باللّه و رسوله و و صا صا لما المنافقون: أهلكتنا بسـحرك





 عبد المطلب على الصفا، و كان أشدهم لـه جحـدا الحـارث و و الزبير و أبو لهـبـ، فحلفت باللات و العزى أنه من أبينا عبد المطلب حتى أُلمـت عبـد الثله بالنسـبـ، فمن أجل ذلك شعر و ألفـ هذا النّي زعم أنه سورة أنزل لها الله عليه في، فو حقّ



 آمن أبو سفبان و معاوية و عتبة يوم الفتح، و العباس و زيد بـن الخطاب و عقيل

بن أبي طالب، و آمن كير مـنهم تحـت التـتل، ثُمـنون رجـلا، و كـانوا طلقـاء و لم ينفههم إيانهـم (1).

## سورة الواقوة

 V7-vo
 سمعت أبا عبد الله عليه السـلام يقول في قول الله عز و جـل: فَلا أَقْسـمُ بِمُوْ اقـع
 السلام)، يحلف بها الرجل، يقول: إن ذلك عندي() عظبم (8).
قوله تعالىى: نَا يَمْسُهُ إِنَا الْمُطْهُرُونُ، الاية: va



 عبد ثم يكتمه خبر السماء؟ فقـال لـه أبو عبد الله عليه السـلام: الله أجـل وأكرم

.Yו7
(Y) في نسخخة: بالبراءة.
(६) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: ج זץ الشيعة: ج الج ص ص
. النصل الرابع: مسنذ المضل بن عمر الجهغي
وأرأف بعباده وأرحـم مـن أن يفرض طاعة عبـد ثـم يكتمـه خبر السماء صباحا ومساء. قال: ثم طلع أبو الخسن موسى عليه السلام، فتـال لـه أبو عبـد الهـ اله عليه




## سورة الحليـل









## سورة الملكك




 القلوب أربعة: قلب فيه نـنـق و إيــان، و قلـب منكـوس، و قلـب مطبوع، و قلـب
 (Y) الكليني، الكافي: جا ص (Y) الئي

## المفضّل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإمامْية

أزهـر أجرد.فقلـت: مـا الأزهـر؟ فقـال: فيـه كهيئة السـراج، فأمـا المطبـوع فقلـب


 قوم كانوا بالطائف، فإن أدرك أحدهم أجله على نفاقه هلك، و إن أدركه على إيكانه نجا ${ }^{(1)}$


 القلوب أربعة و ساق المديث إلى آخره، إلا أن فيه: و قلب أزهر أنور (Y)

## سورة نوح



 أيام قدم على أبي العباس، فلما انتهنينا إلى الكناسة، نظر عـي عـي



 ص:
ص: الصدوق معاني الأخهار: ص 90 (Y)
ص:
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي
خطته فقال: أما أول ذلك فالطوفان في زمن نوح، ثم غيره بعد أصـحاب كسرى و









 الظهر ثم العصر، ثم انصرف من المسـجد، فالتفـت عـن يساره، و و أشـار بيده إلى إلى






وَحْنِاب! ${ }^{\text {(r }}$
(I)
(Y) في نسخة: دار الدارين (Y)



## سورة الجين






 والنصارى إذا دخلوا كنائسهم أشركوا بـالّه تعـألى، فأمر اللّه سبحانه وتعـلى نـلى نبيه ان يوحد الله فيها ويعبده．

سورة المدثر



 مسترا، فإذا أراد الله عز و جل إظهار أمره نكـت في قلبه نكـتـ، فظهر فقــام بـأمر

اللّه تعالىى تبارلك وتعانى（0）．

 1：الم（ ）
（0）الكليني، الكـافي：ج ا：ص جه، ص：OYO
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجُعفي


 عليه السلام عن تنسير جابر. فقال: لا تحدث به السفل (1) فيذيعونه، أما تقا تقرأ كتاب الله(فإذا نقر في الناقور) إن منا إماما مستترا فإذا أراد المّه إظهار أمره نكت في قلبه
 رجال الكشي: آدم بن محمد البلخي، عن علي بن الحن الحسن بن ها بارون الـدقاقي،
 حسان عن المفضل مثله (r).






## (1) في البحار والكشي: السفلة.





 تأويل الآيات: ج ج



فإذا أراد الله عز و جل إظهار أمره نكت في قلبه نكتة، فظهر و أمر بـأمر الله عز و جل

## سورة اللـهر


$r$.
M19 - تغسير فرات بن إبراهبم: جعفر بـن مـمـد معنعنـا عـن المقضل بـن عمـر




 صلى الشه علهه وآله وسلم وسلم: إن اللّه جعل قلـب ولِه وكرا الإرادته فـإذا شـاء

الله شئنا (ب)

## سورة الاعلى


إِبْرَاهِبْمُ وْمُوسُى، الآية: 19-IV
. الله بن إدريس، عن محمد بن سنان، عن المضضل بن عمـر، قـال: قلـت لأبي عبـد


. الفصل الرابع: مسند المفصل بن عمر الجمغي

 الألّولى صُحُفِ إِبْراهِبمَ وَ مُوسى)

## سورة الغاشية



 واللّه هم، إلبنا يرجعون، وعلينا يعرضون، وعندنا يقضون، وعن حبنا يسألون (ث).

## سورة الانشراح

## 

YY Y
 عليا بالولاية(1).
(1) قـال الكاشـني: في بعض النســخ بــل ولايتهم(ولايـة شبوية) والشبوة العقرب والنسبة إليها شبوية، كأنه شبه الجلئر بالعقرب.


.YVY


 والصادق عليهـا السلام، والمستفاد من تلك الأخبار أنه كان في قراءة أهل البيت عليهـم

المضضّل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإماميّة

## سورة القلر

ץץ


 وتقر أ（r）بعـد الحمـد（انـا أنزلنـاه）سبعا، والمعوذتين، و（قل هـو الله أحـدل）، وآيـة الكرسي ثلاثا ثلاثا（8）．










 ص
（Y）الفضيل（خ）ل（Y）وهو تصحيف．




. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي

فضلها؟ قال: نزلت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام فيها. قلت: في ليلة التـدر التـي نرتجيهـا في شهر رمضـان. قـال: نعـم، هي لميلة قـدرت فيها السـماوات والأرض وقدرت ولاية أمير المؤمنين علهه السلام فيه(1).

## سورة العصر






 سألت الصادق جعفر بن محمد عليه السـلام، عن قول اللّه عز و جلـ:(وَ الْعْصَرِ


 تَواصوْا بِالصبرِّ، يعني في الدسرة(٪).

## المعوذتـين

جr جعفر البرسي، قال: حدثنا عحمد بن يميى الأرمني، قال: حـدثنا محمـد بـن سـنا

(1) الصـدوق، معـني الأخبـار، ص ابّ، الصـدوق، فضـائل الأشـهر الثلاثتة، ص
.111
(Y) الصدوق، كمال الدين و تمام النعمة: ص 707 ال 1 ال

المؤمنين عليه السـلام: إن جبرئيل عليه السـلام أتى الكنبي صلى الثّه عليه و آلـه و
 جعل السحر في بئر بني فلان، فابعث إليه- يعني إلى البئر- أوثق النـي الناس عندكُ و أعظمهم في عينكك، و هو عديل نفسكك حتى يأتبك بألسـحر، قال: فبعـث النبي صلى الله عليه و آله علي بن أبي طالب عليه الّلاملام و قال: انطلق إلى بئر ذروان فإن فيها سحر ا سحرني به لبيد بن أعصم اليهودي فأتني به.




 فاستخرجت حقا، فأتيت به الثبي صلى الله عليه و آله، فقال: افتحه، ، ففتحته فإذا في الحق قطعة كرب النخل، في جوفه وتر عليه إحلى و عشرون عقـدة، و كان

 كلما قر أ آية انحلت عقدة حتى فرغ منهاه، و كشف الله عز و جل عن نبيه مـا سـحر به، و عافاه(1).
(1) ابـني بسطام، طبب الأئمـة(عليهم السـلام): سا1، البحراني، البرهـان في تفسير القرآن: جه، ص: عاء.

## المبجث الثاني: الشَريعة <br> باب مقلدمات المبادات

- MYV

 وصــيام شـهر رمضـان، وحـج البيـت الحــرام، والطاعــة للإمـام، وأداء حقــوق المؤمن (r).
أقول: مر تمامه في كتاب الإيمان والككفر.
الجا الصادق عليه السلام أنه قال: الاشتهار بالعبادة ريبة، الحديث

 جعفر بن محمد علبه السلام.


 |الحديث طويل يانتي تمامه في باب مكان مكارم الأخلاق .
(1) في نسخة: السهلة.

 وسائل الشيعة: ج ا ص V9.

المضضّل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإماميّة



 اللعباد بالفر انص التي افترضـها الله على حـلـودها مــ معرفـة مـن دعـا إليه ومـن

 سيئها، ومن زعم أنه يكل الحلال ويكرم الحرام بغير معرفة النبي صلى الله عليه
 واعتمر وفعل ذلك كله بغير معرفة من افترض النه عله طاله
 وإغنا ذلك كله يكون بمعرفة رجل من الله على خلقـه بطاعته، وأمر بالأخـذ عنه،

الحديث（1）． مر تمامه في كتاب الإيمان والكفر．
（1）الصدوق، علل الشُرائع، ص＂YO V، الحر العـاملي، وسـائل الشـيعة：ج ا－
. الفصل الرابع: سند المُضل بن عمر الجعفي

## كتاب الاطهارة

## في أحكام الوضوي

- .

 حدث(صلاة) جدد الله توبته من غير استغفار (1).


 الخفين (Y)، فمن كان من شيعتنا فليقتد بنا، ولِبستن بستنا (r)
بr
 قال: قلت له: إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه، فربما مررت في فيه فيه وليس علي
 قلت: بلى، قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا. قلت: فأطأ على الثروث الرطب، قال: لا بأس، أنا واللّه ربما وطئت علهي ثم أصلي ولا أغسله (غأ.





 جr ص 209.


## أحكام الغسل


 عن الصادق علبه السلام قال: من دخل الحمام بمئزر ستره الله بستره(1).

## تلقين الميتّوتكنينه وغسله

६ץץ- محمد بن جعفر البرسي قال حدثنا محـد بـن يميى الأرمـني عن محمـد
 زينب قال: قال أبو عبد الله عله السلام إذا حضرتي الميت فلقنوه هذا الامن




 موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم (ع).
 أبيه، عن محمد بن سنان، عن المفضـل ابـن عمر، عـن أبي عبـد الله عليه السـلام
(1) الصدوق، ثواب الاعمال، ص 19، الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج Y ص •ع.




.

قال: (1) وحدثنا الأصـم عـن حريز، عـن عحمـد بـن مسـلم عـن أبي عبـد الله عليـه السلام قال: قـال أمـير المؤمنين صـلوات الله عليـه: مـروا أهـاليكم بـالثول الحسـن عنـد موتـاكم فـإن فاطهـة سـلام الله عليهـا لمـا قبض أبوهـا صـلى الله عليـه وآلــه أسعدتها (Y (Yنات هأشم فقالثت: اتركن التعداد وعليكن بالثدعاء(r).
 الرحمن ابن سالم عن المفضـل بـن عمـر قـال: قلـت: لأبي عبـد الله عليه السـلام جعلت فداك ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال لـيس فيهم ذو حـرم لهـا ولا معهم أمرأة فتهوت المرأة فما يصنع بها؟ قال: يغسل منها مـا أوجـب اللّه عليـه التيمـم ولا يمس ولا يكشف لها شئ من عحاسنها(\&) التي أمر الله بسترها فقلـت لـهـ كيف يصنع بها قال: يغسل بطن كفيها ثم يغسل و جهها ثم يغسل ظهر كفيها (0).

## في السواك

 القاسمه عن أحمدل بن أبي عبد الله البرقي، عـن أبيـه، عـن محمـل بـن سـنـان، عـن المفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن عحمد عليه السلام في حديث - أنـه قـل:
(1) قائل حدثنا لعله ابن جمهور ويكتمل أن يكون أباه.
 فائدة فيه كا يشبه الشكوى.
 (६) في القاموس: المُلسن المواضع الحسنة من البدن، الواحدة الحمسن - كمقعد - أولا واححد له أو: جمع حسن - بضم الحاء وسكون المين - من غير قياس.

 العاملي، وسائل النيعة: ج Y ص OYY.

المضضّل بن عمر، سيرته الثلمية ومسنده عند الإمامْية
علـبكم بمكـارم الأخـلاق - إلى أن فـال - وعلـبكم بالّسـوالك فإنهـا مطهرة، وسـنة حسنة).
|قول: سيانتي تُامه في مكارم الاخلاق

$$
\begin{aligned}
& \text { (est) }
\end{aligned}
$$

. النصل الرابع: مسند الفضنل بن عمر الجعني

## كتاب الصصلاة

## تـوقِير المساجلد




 أَحَّاً) كانت اليهود والنصارى إذا دخلموا كنايسهم أششركوا بـاللّه تعـلى فأمر اللّه

سبحانه نبيه أن يوحد الله فيها ويعبده(1).

## فضل الصصلاة

- 





 . $\times 9$
(Y) قالل في النهاية: أن الرحم أخذت بحجزة الرحمن، أي اعتصمت به والتجأت إليه



 فانحجز، وبينهما فصل، والحجزة الذين ينعون بعض الناس من بعض ويفصلون بينهم

فلينظر فإن كانت صلاته حجزته عن الفواحش والمنكر فإنـا أدرك مـن نفعهـا بقدر
 فلينظر فيه فإن كان حسنا جمـيلا فليبض عليه وإن كان سيئا قبيحا فليجتنبه فإن الله عز وجل أولى بالئوفاء والزيـادة، ومـن عمـل سيئة في السر فليعمـل حسـنة في السر ومن عمل سبئة في العلانبة فليعمل حسنة في العلانبة(1).

## فضل الصالاة في مسججل الكوفة



 تعدل ألف صلاة في غيره من المساجدلـي (Y).


 الله ثم مضى حتى انتهى إلى طاق الزياتين وهو آخر السراجين فنزل وقالل: أنزل

بالخق، و تحاجزا: تَانعا، وشدة الحجزة كاية عن الصبر انتهـى والظاهر أن المراد هنـا مـا يكجز الناس عن المعاصي ويكتمل السبب أيضا.



YOA
( ( ) يعني السفاح أول خلفاء بني العباس.
( ) هي - بالضم -: حلة بالكوفة مشهورة.
.
فإن هذا الموضع كان مسجد الكوفة الأول الذني خطه آدم عليه السلام) وأنا أكره أن أدخلد راكبا قال: قلت: فمن غيره عن خطته؟ قالل: أمـا أول ذلك الـك الطوفـان في زمن نوح عليه السلام ثم غيره أصحاب كسرى ونعمان"(1) ثم غيره بعـد زيـا
 لي: نعم يا مفضل(الى ان قالل) فقلت له: إن مسجد الكوفة قليم؟؟ فقال: نعم وهـو


 إن جبرئيل عليه السلام عرج به إلى السماء(r) مر الحديث بتمامه في كتاب النبوة

## اداب الصصلاة

r السلام أن الحسن بن علي علبه السلام كان إذا قـا
 الله الجلنة، وتعوذ بالهّه من الثنار (ّ). اقول: ذكر تُامه في كتأب الامامامة.


(1) يعني النعمان بن المنذر أحد ملوك العرب في الحيرة.




عمر، عن الصادق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السـلام، قـال: قـالل




 والباطلون لاهون، والغافلون نيام، اشهلدوا اني قد غفرت لها لـا .. الخبر. الخبر بتمامه اور دناه في كتان الاب الامامة .







 المشاهدة، ويكلموني عن الحضور. يـا بـن عمران، هـب لـي مـن قلبك الخنشوع،
(1) أوحى إلى الدنيا لعل المراد بالوحي هنا الأمر التكويني أي جعلها كذلك كمـا في

 ص ص ص・イ-

ص صOVIrv.
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجمعفي

ومن بدنلك الخْضـوع، ومـن عينــك الـدموع في ظلـم الليل، وادعـني فإنـك تجـدني قريبا ججيا (1).
₹ 7 جلده أحمد بـن عبـد الله عـن أبيه عـن عحمـل بـن خالـلد عـن المفضـل بـن عمـر عـن الصـادق عليـه السـلام قـال: ركعتـان يصـليهما متعطر أفضـل مـن سـبعين ركعـة يصليهما غير متعطر (Y).

## في الوقتّ

- ع - Y६V عن عحمد بن علي، عن عحمل بن سنان، عـن عمـر بـن عبـل العزيـز، عـن الخنيبري، عن يونس بـن ظبيـان، والمفضـل بـن عهـر، عـن أبـي عبـل الله عليـه السـلام قـال: خصلتان مـن كانتـا فيـه وإلا فـاعزب ثـم أُعزب، قيل: ومـا همـا؟ قـال: الصـلاة في مواقيتها والمواظبة عليها، والمواساة للاخوان(").
^ミ^ - عن علي بن الحكمم، عن زرعة، عن المفضل بن عمر قال: قلـت لأبـي عبد الله علبه السلام: أقوم وأنـا أشــك في الفـجر، فقـال: صـل على شـكـك عـك فـك فـإذا طلع الفجر فأوتر وصل الر كعتين وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالثفريضـة،
 الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج V ص VV و الجواهر اللسنية: ص OV. (Y) الصـدوق، ثـواب الاعمـال، ص بع الحـر العـاملي، وسـائل الشُـيعة: ج ع ص
(Y) الصــدوت، الخصـال: ص VV ح العاملي، وسائل الشيعة: ج ع ص الـوا

ولا تصل غيرهـ، فإذا فرغـت فـاقض مـا فاتكك، ولا يكون هـذا عـادة، وإيـاك أن تطلع على هذا أهلك فيصلون على ذلك ولا يصلون بألليل (1).

## احكام القبلة

لا لأصحابنا ذات البسار عـن القبلة وعـن السبب فيه؟ فقـال: إن الحجر الأسود لمـا أنزل من الجلنة ووضع في موضعه جعل أنصـاب الحـرم مـن حـيث لحقـه النور نور

 ع ص צוצ.
(Y) قال العلامة الجلسي: أراد بأصحابه أهل العراق، وروى الكليني في الكافي ج ج

 منها على يمينك فمن أجل ذلك وقع التحريف إلى اليسـار وقال في المدارك: استحبا






وقـال الفـيض الكانــني: حملـها الأصـحاب على الاستحباب، ان قيـل الانـي الانحـراف
 اللتوسط فيها فيستحب. وقال استاذنا الشُراني في هامش الوافي قوله عن الي أي من جانب المغرب فان البر من ذلك الجلبانب ضيق ينتهى إلى البحر فجهـل الحرم من
.

ميلا، فإذا انخرف الانسان ذات اليمين خرج عـن حـد القبلـة لقلـة أنصـاب الحـرم، وإذا الخحرف الانسـان ذات اليسـار لم يكـن خارجـا عـن حـد القبلـة. ومـن كـان في المسجد الحُرام صلى إلى الكعبة إلى إي جوانبها شاء، ومصلى في الكعبـة صـلى إلى أي جوانبها شاء، وأفضل ذلك أن يقـف بـين العمـودين علـى البلاطـة الخمـراء" "، ويستقبل الركن الذي فيه الحُجر الأسود، ومن كان فوق الكعبة وحضرت الصـلاة اضـطجع وأومـأ برأسـه إلى البيـت المعمـور ومـن كـاف فـوق أبـى قبـيس اسـتقبل الكعبة وصلى فان الكعبة ما فوقها إلى السماء. وصـلى المـلى رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه إلى البيـت المقــدس بعـد النبـوة ثــلاث عشـرة سـنة بمكـة وتسـعة عشـر شـهر ا بالمدينة، ثم عيرته اليهود فقالوا له: إنلك تابـع لقبلتنا فاغتم لـذلك غمـا شـديدا فلمـا

المغرب أضيق واما من جهة المشرق فالبر واسع جدا وجعل الحُرم منـه أوسـع ومـع ذلك فكالاهما للعر اقي بنزلة نقطة واحلدة إذا تياسر خرج عن سهـت الحـرم الشـرقي قطعـا مـع

 والخبر احتمل كونه موضوعا لكن المعلوم أن الل اوي الضعيف إذا نِّ نقل عملا مشهورا فان
 فيتوجه قول المجلسـي وغـيره رحمهــم الله في علـة التياسـر وأن ذلـك كـان لبنـاء محاريـب ذلك الزمان على الغلط، فعلى هذا إذا حقعنا القبلة وبنى المُاريب على الصـل الصحيح كما في زماننا لا يمبز التياسر عن اللسمت الصححيح ويسقط اعتراض المحقق الطوسي رحمـه اللّه


 عملهـم لا وجه عملهم وعبر بعض العلماء بالوجوب. (1) البلاط ححجرا أحمر مغروش في الكعبة بين العمودين واشتهر أنـه محـل ولادة أمير المؤهنبن عليه السلام حتى بين العامة.

كان في بعض الليل خرج صلى الله عليه وآله وسـلم يقلـب وجهه في آفـاق السـماء فلما أصبح صلى الغداة، فلما صلى من الظهر ركتينين جاءه جبرئبل عليه اللسلام


 الرجال فكان أول صلاته إلى بيت المقدس وآخرها إلى الكعبة، وبلغ الخبر مسـجدا
 صــلاتهم إلى بيـت المقــدس وآخرهــا إلى الكعبــة فسـمي ذنــك المسـجـد مسـجد
. النصل الرابع: سسند المضضل بن عمر الجعفي
القبلتين"(1) فقال المسلمون: صلاتنا إلى بيت المقدس تضيع يا رسول الله؟ فأنزل الله


## في الالذان والاققامهّ

- 0 - في ثواب الأعمالل عن محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي
 عمـر قـال: قـال أبو عبـد الله عليه السـلام: مـن صـلى بـأذان وإقامـة صـلى خلفـهـ
(1) في الشمال الغربي قريب من مسجد اللفتح، في الطرف النربي من المدينة المنورة
 الغربي للمدينة المنورة. يطل المسجد على شارعبن مهمين في المدينة وهما طريق المير الديائري





 ويخبرهم بان الوحي قد نزل على النبي -صلى الله عليه وسلم - بتحوبل اتجاه التبلة من



 (Y) الطوسي، التهذيب: ج Y ص ص DVEY Z


 ما بين السماء والأرض(1).


## القراءة

(01 - نقلا من جـامع أحمــ بـن محــد بـن أبـي نصر البزنطي، عن المفضـل قالل: سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: لاتجمـع بـين سـورتين في ركعـة واحـي إلا الضحى وألم نشرح، وسورة الفيل ولإيلاف قريش (†).

## الصلاة بجانب المراة

促




## الصصلاة من جلوس

 سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن المثنى، عن المضضل، عـن عن أبي عبـد الثه عليه





. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
السلام قال: قلت: أصلي العشاء الآخرة، فإذا صليت صلبت ركعتين وأنا جالس، فقال: أما إنها واحدة، ولو بت بت على ولى وتر (1).

 السلام قال: قلت اصلى العشاء الآخرة فإذا صـليت: صـليت ركعتين وانـا جـا جلألس

فقال أما أنها واحدة ولو مت مت على وتر (ب).

## في التسليم

Y00 - حدث علي بن أحمد بن محـد رضـي الله عنه قـلال: حـدثنا محمـد بـن أبي عبد الثه الأسدي الكوفي قال: حدثنا عحمد بن إسماعيل البرمكي عن علي بـي بـن



 والذلي يكتب السيئات على اليسار والصلاة حسنات ليس فيها لئلا سيئات فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار.



 البروجردي، جامع أحاديث الشيعة: ج ج


لمن يصـلى وحـده وبـالعين لمن يصلى بقوم، قال: لان مقعـد الملكـين مـن ابـن آدم
 في صحيفتة.
قلت: فلم يسلم المأموم ثلاثا قال تكون واحدة ردا على الامـام وتي وتكـون عليه

 على يسـاره إلا أن يكـون يمينه إلى الحـائط ويسـاره إلى مصـلى معـلى مـلى خلـف الامـام
فيسلم على يساره.


وجل.

## قلت: فلم صار تحلبل الصلاة التسلم؟؟

 وتسليهها سـلامة للعبـد مـن النـار وفي قبول صـلاة العبـد يوم القيامـة قـبول سـائر أعماله فإذا سلمت له صلاته سـلمت جميع أعمالـه، وان لم تسـلم صـلاته وردت علهه رد ما سواها من الأعمال الصالحة(1).


 المصلي بعد التسليم ثلاثا يرفـ بهـا يديه؟ فقـال لأن الـنبي صلى الله علبه وآله لما
(1) الصدوق، علل الشُرائع: ج Y ص Y Y Y 1 ، ابن إدريس، مستطرفات السرائر: ص

. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجِعفي

فتح مكة صلى بأصحابه الظهر عند الحمر الأسود فلما سلم رفع يديـه وكبر ثلاثا

 أقبل على أصحابه فقـال لا تـدعوا هـذا التكبير وهـذا التـول( آ في دبـر كل صـلاة مكتوبة فإن من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدى ما يبـب عليـه من شكر الله تعالى على تقوية الاسلام وجنده()

 قال: تسليمة واحذة عن يمينك إذا كان عن يمينك أحد أُو لم يكن (ع)

## النوافل اليومية

 حدثنا محمد بـن سـنان، عـن المفضـل بـن عهـر، عـن جـابر بـن يزيـد المُعفي، عـن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بـن سمـرة، قـال: قـال رسـول الله صـلى الله
 إبراهبم: فبما تعرف شيعة علي بن أبي طالب عليـه السـلام؟ قـال: بصـلاة احــى
(1) في نسخة زيادة: ويكيت ويحيي.
(Y) في بعض النسـخ: الثول بدل: التكبير.
 المُلسي، بكارالانوار: ج ج
(〔) الحميري، قرب الإسناد ص 97، المجلسي، بكار الانوار: جAY ص YqV.

وخمسين، والجهر ببسـم الله الرحمن الرحبم، والثننوت قبل الركوع، وتعفير (1)
الجبين، والتختم بالثيمين. مر تمامه في تغسير القران .

## صلاة الليل






 قضاء حاجتك فسلني ما شئت (\&).
-• • - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره: عن المضضـل بـن عمـر قـال: قلـت
 فلي أن أصلي بعـد صـلاة الفجر مـا فأتني مـن صـلاة وأنـا في مصـلاي قبـل طلـوع

 الوسائل: ج ( ) في نسخة: فوقه.
(§) الصدوق،، الأمالي: ص 119 ح، الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج V ص 7.
. النصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعغي

وجل:(و المستغفرين بالاسحار) (1) .
اقول: مر الخبر في تفسير القران .

## صلاة ليالي شهر رمضاز وكيفيتها

آ ا




 ليلة عشرين ركعة، وفي ليلة تسع عشرة مائة ركعة، وفي ليلـة إحـدى وعشـرين رين مائـة
 الأواخر ثلاثين ركعة فهذه تسعماءة وعشرون ركعة، قال قلت: جعلنـي الله فـداك فرجت عني لقد كان ضاق بي الامر فلما أن أتيت لي بالتّفسير فرجت عني



 السبت عشرين ركعة لابنة محمد صلى الله عليه وآلـ ثم قـال: إسمـع وعه وعلم ثقات إخوانتك هـهه الأربـع والركعتين، فإنهمـا أفضـل الصـلوات بعـد النـرائض،


 ذنـب، ثـم قـال: يـا مفضـل بـن عمـر تعرأ أ في هـذه الأصـلاة كلـها أعنـي صـلاة شـهر
 شـئت خمسـا وإن شـئت سبعا وإن شـئت عشـرا، فأمـا صـلاة أمـير المؤمنينين عليـه

 مائة مرة، وفي الركعة الثانية بالحمـد وقل هـو الله أحـد مائـة مـرة، فإذا سـلمـا الر كعتين سبح تسبيح فاطمة الزهر اء عليهمـا السـلام وهـو الله أكبر أربعـا وثلاثينين


 وفي الثالثة الحمد وإذا جاء نصر اللّه، وفى الر ابعة الحمد وقل هو اللّه، ثم قـال لـي:

يا منضل ذلك فضل الله يؤته من يشاء والثه ذو الفضل العظبم"(1).

## صلاة جعفر والالستخارة بعدها

 صالاة جعفر، ورفع يديه ودعا بهذا اللدعاء:(يا رب يا رب
 الله يا الله حتى انقطع النفس يا حي يا حي حتى انقطع النفس يـا رحـي رحبم يـا رحـبم حتى انتطع النفس يا رحمن يا رحمن - سبع مرات - يا أرحم الراحمين - سبع




النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعغي






 إن شاء اللّه، وبه الثقة)(Y)
r r الجباعي قدس الله أرواحهم، نقلا من خط الشههد، نور الله ضريمه، ، نقلا من خط







 قلـت: جعلـت فـدالك وكيف نصـنع؟ قـالن:(إذا كـان لأحـدكم حاجـة، وهـم بهـا،
(1) (1) في المصباح وجمال الاسبوع: المذنبين والبحار: المدنبين، المؤونني.

 YYY، الكغعمي، البلد الأمين ص 10.

فليصل صلاة جعفر ولبدع بدعائها، فإذا فرغ من ذلكّ، فليأخـذ المصـحف شـم ينو
 وقدرك، ان تفرج عن ولبكك وحجتك في خلقكك، في عامنا هـذا أو في شـهرنا هـذا،
 أسطر من خلف الورقة السابعة، وينظر ما يأتبه في الأحد عشر مـن السطور، فإنه ييين لك حاجتك، ثم تعيد الفعل ثانية ننفسك" (1).

## صلاة فاطمة عليها السلام

\&7

 عبد الله عله السلام قال: كانت لأمي فاطمة عليهـا السـلام، ركعتـان تصليهـمانـ، علمها جبرئيل عليه السلام ركعتان تقرأ في الأولى الحمد مرة وإنا أنز أنزلناه في ليلة
 سبحت التسبيح، وهو: سبحان ذي الــز الشـامخ المنيف (r)، سبحان ذي الجـلال الباذخ ()) العظبم، سبحان ذي الملك الفاخر (0) القديم، سبحان مـن لبس البهجـة

.r₹o
(Y) ما بِن القوسبن ليس في المصدر، وقد جاء في هامشه ما ترجمته: كيفية الصلاة لم تبن ولعلها سقطت من الأصل.
(r) ناف الشئ ينوف أي طال وارتفع ذكره وأناف على الشئ أي أشرف. ( ( ) البذخ: الكبر تبذيخ: تكبر وعلا شرف بالذخ: عال. (0) الفاخر والفخر أي الصفات الكمالية التي يفتخر بها.
. النصل الرابع: مسنذ المضل بن عمر الجعغي
والجِمـال، سبـحان مـن تـردى بـالنور والوقـار، سـبحان مـن يـرى أثـر النمـلـ في الصفاء، سبحان من يرى وقع الطير في الهواء، سبحان من هـو هكـنا لا هكـذا

وقد روي أنه يقول تسبيحها المنقول بعقب كل فريضـة، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وآله مائة مرة(1).


 الله الصادق عليه السلام قال كان لامي فاطمة عليها السلام صـلاة تصليها علما علمها جبرئيل عليه السلام ركعتان تقرأ في الأولى الحمـد مرة وإنـا أنزلنـاه في ليلـة القـدر

 وذراعيك على المصلى، وتدعو بهذا الثدعاء، و تسأل حاجتك تعطها إن شا شـاء الشّله الدعاء: ترفع يديك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وتقول: اللهم إني أتوجـه إلبـك بهـم، وأسئلك بكقـك العظيم الـذي لا يعلـم كنهـه سوالك إلى آلخر

الدعاء


 قال: حدثنا أبي، عن أبيه محمد بن سنان، عن المفضل بن عمـر، عـن أبي عبـد الهّ




الصادق عليه السلام، قال:(كان لأمي فاطمة صلاة تصليها، علمها جبرئيل، يقرأ
 مرة قل هو الشه أحد، فإذا سـلمت سبحت تسبيح الطاهرة(عليهـا السـلام)، وهـو



## صلاة الحاجِة


 وضتّت بها ذرعا، فصل ركعتين، فإذا سلمت كبر الله ثلاثثا، وسبح تسبيح فاطمـة عليها السلام، ثم اسجلد وقل مائة مرة: يا مولاتي فاطمـة أغثيثيني، ثـم ضـع خـدك
(1) ابن طاووس، جمال الأسبوع:ص YTV، النوري، هستدرك الوسائل: ج 7 ص
.rar
(Y) قبس الاصباح في تلخيص المصباح للشُـيخ نظام الـدين سـليمان ابـن الخسـن






 سمـه(قبس المصباح) لعلـه أصـغره من (مصباح المتهجـد) للشــيخ الطوسـي(الطهراني، الذريعة: ج اV ص •r).
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمغي
الأيمن على الأرض، وقل مثل ذلكّ، ثم عد إلى السـجود، وقل ذلك مائـة مرة وعشر مرات، واذكر حاجتلك، فإن الله يقضيها) (1).





وقل كذلك مأئة مرة وعشر مرات، واذكر حاجتك تقضى (0).







 والنفس؟ فقال: يا مولاي جعلت فداك قلد وحقك بـلـ بكهودي وضـا قال عليه السلام: أين أنت عن صلاة الحوائج؟ قال: وكيف أصليها جعلت فدالك ؛
(1) الجُلسي، بــار الانتوار: جا9 ص بr، النوري، مستدرك الوسـائل: ج 7 ص
. M Y
(Y) الكفعمي، البلد الأمين ص 109.
(Y) في نسخة زيادة: على الأرض



قال إذا كان يوم الخميس بعد الضحى فاغتسل وأت مصلاكّ، وصل أربع ركعات تقرء في كل ركعة فاتحة الككتاب وإنا أنزلناه في ليلة القدر عشر مـرات، فإذا سـلمت


 مرات، وقل: يا أفضل من رجي، ويا خير من دعي، ويا ويا أجود من سمــحّ، وأكرم







 عبد الله علبه السلام إذ دخل علينا داود ثـم أخر فدالك هذه خمس مائة دينار وجبت على ببركنك، و بما علمتني من الخير فتح اللّ على،
وزاد الطوسي: حتى كان لي على رجل مـال وقـد حبسه على وحلـف عليه

 علهه السلام احمد ربك ولا يشغلك عن عبادة ربك أُحد و تنقد إخوانك" (1).
 عاץ، النوري، هستدرك الوسائل: ج 7 ص صVor.

النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعغي

## في الجمعة وفضلها





 يدخل المؤمنون الجِنة على قدر سعيهم إلى الجممعة(1).

## صلاة قضاء اللدين ودفى الهمه والفم

ارئ

 عبد الله عليه السلام فدخل إسماعيل ابن قبس فشـكا النــم والهـم وكــرة الـدين،





 من أعطى، ويا أكرم من سئل، ويا من لا يعز عليه ما يفعله، يا من من حيث مـا مـا دعى أجاب، اللهم إني أسئلك بموجبات رحمتك، وأسمائك اللظظام، وبكل اسـم لـك

المضضّل بن عمر، سيرته العلمية ومسنده عند الإماميّة
 دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، وأسـألك باسمـك العظبم العظبم، ديـان

 مطلب رزقي من فضلك الواسع يا قاضى الحاجات يا قدير اعلى ما لا يقـد الحـر عليه أحد غيرك، يا أرحم الر احمين وأكرم الأكرمين.

 فضلك وحلال رزقك أوسعه وأعمه فضلا، وخيره عاقبة، يا رب"(1).
(1) ابــن طــووس، جمـال الأسبوع: ص 179، الجُلسي، بحـار الانـوار: جAV ص
.

## كتاب الِزكاةٌ والصلـقّة

## حلد الزكاة الباطثة

- حVY

 رجل: في كم تجب الز كاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاه
 الباطنة فلا تستأثر (1) على أُخيك بما هو أحوج إلبه منك (†).


## التصلدق مز كمال الايمان





 من قوله، ويخرج الفضل من مالثه(0).
(1) استأثر بالشئ على الغير: استبد به وخص به نفسه.
(Y) الصدوق، معاني الأخبار، ص 10r. الجلسي، بيار الانوار: جr
(Y) في (Y) فيخة: تكون.
( ( ) في نسخة: ويستخف:
(0) الطوسـي، الأمـلمي: ج اص 1Y0، الحـر الـــملي، وسـائل الثــبعة: ج 9 ص

 اغـرب) قلـت: مـا همـا؟ قـال: المافظة علـى الصـلوات في مـواقيتهن، والمواسـاة للاخوان وإن كان الشئُ قليلا'(1)

## فضل الصلدقة

revo

 فلم يتصدق منه بشئ أما سمعت أن النبي صلى الله علبه وآلكه قـال: صـدقة درهـم أفضل من صلاة عشر ليال (r).
اقول: الحديث طويل مر تُامه في كناب الاميان والكفر

## حرمة التصلـقّ على ال محمل عليهم السلام



 المؤمنين عليه السـلام - وذكر خطبة طويلة منها - وأعجـب بـلا صـنع منـا، من
 ص صوهو

 و+9، النوري، مستدرك الوسائل: ج V ص 107.
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجمفي

طـارق طرقنـا بملفوفـات زملـها في وعائهـا، ومعجونـة بسطها في إنائهـا، فقلـت لــه: أصدقة أم نذر أم زكاة؟ وكل ذلـك يحرم (1) علينـا أهـل بيـت النبـوة، وعوضـنـا منـه خهمس ذي القربى في الكتاب والسنة الخطبة(٪).

## وجوب الخذس وتعين مسلتحقيه

- CVV


 عحمد عليهم اللسلام من أموالنمم، من كان غنبا فعلى قدر غنـناه، ومـن كـان فقيرا فعلى قدر فقره، ومن أراد أن يقضي اللّه أهم الحموائُج له فليصـل آل محمـد السلام وشبعتهم، بأحوج ما يكون إلبه من ماله (غألـ ون - rVA


 الرسول ولأقاربه، وخهس ذوي القربى فهم أقربـؤؤه، والبتـامى يتـامى أهـل بيته،
(1) في نسخة: حرمر. (Y) الصدوق، الأملالي ص (Y)


 (0) الأنفال ^: اء.

فجعل هذه الأربعة الأسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السببل، فقـد علمـت أنـا لا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي (1) للمساكين وأبناء السبيل (')

 الدنبا لا يريدون غيرها، فامنع عن علي عله السلام الخمّس والثـئ وفئ وفدكا، فإن




 أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله قرآنا، يأمره فيه بأن يؤتيني وولدي آلدي حتي،







(1) في نسخة: فهو.
(Y) تفسـير العياشــي ج Y

YAN-YAV
. ( الأنفال 1 ( $)$


. الفصل الرابع: هسند المفضل بن عمر الجُعني

لله فهو لرسـوله، ومـا كـان لرسـوله فهو لـنـي القربى، ونحن ذو القربـى، قـال الله
 فقال: ما تقول؟ فقال عمر: من ذي القربى ومن اليتامى والمساكين وابـن السـبيل؟
 والمسـاكين الـذين أسـكنوا معهـم في الـدنيا والآخرة، وابـن السـبيل الـذي يسـلـك مسلكهم، قال عمر: فإذا الفئ والخْمس كلـه لكـم ولمواليكم ولأشُـــاعكم، فقالــت فاطمة عليها السلام: أما فذك فأوجبها الله لي ولولدي دون موالينا وشيعتنا، وأما الخمس فقسمه الله لنا ولموالبنا وأشـــاعنا، كمـا ترى في كــاب الله، قـال عمـر: فمـا وا فـا لسائر المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان؟ قالت فاطمة عليها السـلام: إن كانوا مو الينا وأشياعنا فلـهم الصـدقات الـتي قسـمها وأوجبهـا في كتأبـه، فقـال عـز

 مـا أحسـب أن أصـحاب رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه يرضـونـون بهـذا، قالــت فاطمة عليها السلام: فإن الله رضي بذلكك ورسوله رضي له، وقسـم على المو الاة والمثأبعة، لا على المعاداة والمخالفة الخبر. (Y) مر الخبر بطوله في تغسير القران فراجع

## كتاب الصيام

## وجوب الصووم وفضله

- 



 والأئمة من وللده صلوات اللّه عليهم "(1).



 إبلبس(الشُطلن)؟ قال: الصوم يسود وجهـه، والصـدقة تكسر ظهرهـ، والحـب في في الله والموازرة على العمل الصالح يقطعان دابره، والاستغفار يقطع وتينه( (Y). rer - rar



 رمضـان نظر الله عز وجـل إلـيهم ومـن نظر الله إلبه لم يعذبـه. والثانيـة: خلـوف
(1) الصدوق، فضائل الأشهر الثلاثتة، ص TA، المجلسي، بحـار الانوار: جrه ص . 807
(Y) الصدوق، فضائل الأثشهر الثلاتة، ص بو، المجلسي، بحـار الانوار: جrه ص

.
أفواههم حين يسون أطبب عند اللّه من ريح المسك. والثالثة: يستنفر لهم الململائكة



 أجورهم؟؟

## صوم شعبان ووصله بشهر رمضان

با بن أبان، عن المفضل بن عمر قال: سمعت أبا عبد الهّ علبه السلام يقول: صوم شعبان وشهر رمضان متتابعين توبة من الله( (T).




 الحسن الصغار قال: حدثنا العباس بن معروف قـال: حـدثنا علـي بـن مهزيـار عـن
(1) الصدوق، فضـائل الأثـهـر الثلاتُة، ص •9، الجُلسي، بكـار الانوار: جrه ص .


 العاملي، وسائل الشيعة: ج جا ص ع 497 ع

الحسن بن سعيد عن زرعـة عن المفضـل بـن عمـر عن أبي عبـد الله علبه السـلام


 الله علهه السلام قال: صوم شعبان وشهر رمضان شـهرين متتابعين توبـة مـن الله،

KAV القاسم، عن محمد بن علي الكـوفي، عن محمـد بـن سنان، عن المفضل بـن عمـر،


 باسناده عن زرعة عن المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قالل: كان أبي عليه الـي السـلام
 بينهما ويقول: صوم شهرين متسابِعبن توبة من الهن،




 ا

 وسائل الشيعة: ج جا ص بـ ب. 0.
. . التصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي
عن الصادق جعفر بـن محمـد عليههـا السـلام قـال: من صـام ثـاثاثة أيـام من آخر شعبان ووصلها بشهر رمضان كتب الشه له صوم شهرين متتابعين" (1).
 عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام
 شهرا الله وهما كنارة لما قبلهما ولما بعدهما من الذنوب(").

## كفارة الجماع في نهار شهر رمضان

إس

 استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفـارة وعليها كــارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خري خمسـة و عشرين سوطا وضربت خهسة وعشرين سوطا(r).
(1) \&o الصـدوق، الآمـلمي، ص VTV، الحـر العـاملي، وسائل الشـيعة: ج •1 ص (I) الجُلسي، بكار الأنوار: ج (Y) الكليني، الكافي: ج ع ص ع



## الرخصلة في الالططار

عمر قال: قلت لأبي عبد الله علبه السلام: إن لنا فتيات وشبانـانـا
 وما يكذرون (Y).

## اللدعاء في شهر رمضاز

اهף- قال علي بن طاووس: ومن اللدعاء المختص بالافطار في شـهر الصيام:









 من في الأرض لا إله فيهمـا غيرك، وأنـت جبـار مـن في السـماوات وجنـات وجـار مـن في
(1) في التهذيب: فتيانا وينات.

الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج جا ص ص عا (r) سجر البحر: هاج وارتفعت أمواجه.
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجِغي











 تشاء، فامنن علي برحمتك يا أرحم الر احمين"(1).

## صيام يوم الفلير


 القاسم بن يحبى، عن جده الحسن بن راشد، عن المفضل بن عن عمر قالل: قلت لأبي

 ذي الحجة، وهو يوم الـذي أقـام فيه رسول الله صـلى اللهّ عليه وآلـه وسـلم أمير
 ص *7r، الجُلسي، بكار الانوار: ج90 ص 90

المؤمنين علهه السلام ونصبه للناس علما، قالل: قلت: ما يمب علينا في ذلك اليوم؟

 عيدا، ومن صامه كان أفضل من عمل ستين سنة( ألم بـ عحمد بن علي الكوفي عن محمد بن سـنان عن المفضـل بـن عمـر عـن أبـي عبد الهّ عليه السلام قال: صوم يوم غدير خم كنارة ستين سنة (r). M\&





 المؤمنين علهـ السلام وعباد الله الصالحين وسيدهم يومئذ سلمان وانـ وأبو ذر والمقـداد
 قلت: سيدي، تأمرني بصيأمه؟ قال: إي والله، إي واللّه، إي واللّه، إنه اليوم الثني
 الذذي بجى اللّه تعالّى فيه إبراهبم عليه السلام من النار فصـام شـكر اللّه تعـلى على
(1) الوجوب هنا الحمول على الاستحباب المؤكد.



... الفصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجهعي
ذلك، وإنه اليوم اللذي أقام موسى هارون عليه السلام علما فصام شكرا الله تعـالى
 عز وجل ذلك اليوم، وإنه اليوم اللذي أقام رسول الثه صلى النى الله عليه وآله وسلم
 ذلك اليوم، وإنه ليوم صيام وقيام وإطعام وصلة الاخوان، وفيه مرضـاة الرحمن،

ومرغمة الشيطان" (1)

 الجُلسي، بكار الانوار: ج90 ص 90 صYH.

## كتاب الحج

مز آداب السفر
ب90 - عن القاسم بن يمحى، عـن جـده الحسـن بـن راشـد، عن المفضـل ابـن عمر قال: سرت مع أبي عبد الله عليه السـلام إلى مكة فـلـي فقال: أنزلوا في هذا الموضع، ولا تلا تدخلوا الوادي، فنز الن النا فما لبثنا أن أظلتنا سـحابة فهطلت علينا حتى سال الوادي فآذى من كان فيه(1).

 في زمانه، وكان إذا حج حج ماشبا، ورمى ماشبا، وربما مشى حافيا (†) اقول: الخبر طويل مر في كتاب الامامة .

## مز احكام الاحرام

و و rav - عن محمد بن الحسين عن جعفر بـن بشـير عن المفضل بن عمـر قال:
 فسقط منها شعرتان؟ فقال: أبو عبد الله عليه السلام لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ


 (Y) في نسخة(النياجي) (الساجي).
 ذلك ساهيا دون العمد، لان الساهي والناسي لا يلزمه شئ من الكفارة.
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي

## متعة الحع





 واستلمت الحجر الأسود فتحت به وختمت سبعة أشواط، ثم تصلي ركعتين عنـد

 العقيق، ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج، فلا تزال حبرما الما حتى تقف بالمواقف،

 الْهُني)(1) أي يذبح ذبحا (1)

## بعض المناسك

99 9 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن المضـل، عن جـابر، عن أبي جعفـر عليه السـلام قـال: صـلى في مسـجد الخيف
(1) البقرة Y: 197.
(Y) الصفار، بصائر الدرجات، ص 1 (Y) الحمر العـملي، وسـائل الشيعة: ج 11 ص

سبعمائة نبي، وإن ما بين الركن والمقـام لمشـحون مـن قبور الأنبـاء، وإن آدم لنىى حرم اللّه(1).

 قبر هاجر وقبر إسماعيل

## كفارة اكل المحرم للصيـلـ




 واشتواه وأكل منه، وذكر أن الصيد حرام ام في الإحرام، فور امرد المدينة.


 وعبدالرحمان بن عوف، وابو عبيدة الجراح، وخالد بن الولبد والمفيرة بـن شـعبة، فسّلم الاعر ابي عليهم.
فقال: يا قوم اين خليفة رسول اللّه صـلى الله عليه وآلـه وسـلم، فأشـاروا الىى أبي بكر، فقال له: افتني؟

 ما ورد في الأخبار الككيرة من أن نوها عليه السلا (Y) الكليني، الكافي: ج ع ص •Yاب، الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج جا
.
فقال له: يا اعرابي قل .

قال: إنّي خرجت من قومي حاجأ عكرماً، فاتّيـت علمى رحى فيه بـيض نعـام، فاخذته فاشتويته وأكلته، فماذا لي من الحـج، وماذا علي فيه، أححلال ما حرم علـيُ
من الصبد أم حرام؟

فاقبل أبو بكر على من حوله فقال: حواريّ رسول اللّه، اجييوا الاعرابي. فقال له الزبير من دون الجِماعة: أنت خليفه رسول اللّه، فأنت أُحق بإجابته.
 قال: وكيف لا، وأمي صفية بنت عبدالمطلب عمة رسول اللّا ونـي

 فقال له الزبير: يا اعرابي ما في القوم إلاّ من يكهل ما جا جهلت. قال الاعرابي: ما اصنع؟
قال: ان الختياري يسر قومأ ويسخط آخرين، قـال الاعرابـي وقـد ذهـب الحـق وصرت تكرهونه.
قال عمر: الى كم تعطيل الخطاب يابن العوام، قوموا بنـا والاعرابي الى علي عليه السلام، فلا نسمع جواب هذه المسألة إلآ منه. فقاموا باجمعهم والاعرابي معهم حتى صاروا اللى أميرالمؤمنينين عليه السـلام فاستخر جوه مـن بيته وقالوا: يـا اعرابي اقصص قصتك على أبي الحسن عليه السلام.
فقال الاعرابي: فَلْمَ ترشدوني الى غير خليفة رسول اللّه.

 ووارث علمه.
$\qquad$

قالل: ويیكم يا أصحاب رسول الهّ واللذي أشرتم بالخلافة لـبس فيه مـن هـذه
الخلال خلة.

 محرمأ، فقال له أميرالمؤمنين عليه السلام تريد الحج، فوردت علـي نعام، فاخذته وشويته واكلته.
 فأرشدت الى بجلس أبـي بكر وعمـر وابـديت بمسألتكك فاختصـم القـوم ولم يكـن منهم من بيميك عن مسألتك.
 صاحب الذوابة ابني الحسن فاسأله فإنّه يفتيك.
 القوم فارتلدوا. فقال له أميرالمؤمنين عليه اللسلام حاش للّه ما مات دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا يوت.
قالل الاعرابي: أفمن الحق أن أسال خليفة رسول الله وحواريه وأصـحابه فلا يفتون وييكلون عليك فلا بجيني، وتأمرني أن اسأل صبياً بين يدي المعلـم ولعله لا يفصّل بين الحير والشر
فقال له: يا اعرابي لا تقف ما ليس لكَ بل به علم فاسأل الصبي، فإنّه ينبئك.
 ويقول مؤدبه أحسنت أحسن اللّه اللكك يا حسن.

 ويحك يا اعرابي واوجز.

النصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجمعفي
فقال الاعرابي فديتك ياحسن: إنّي خرجـت مـن قومي حاجـأ كحرمـأ فوردت
على رحى فيه بيض نعام فشويته واكلته عامدأ أو ناسيأ.
 هذا من مسألتك هذا عبث.
قال الاعرابي: صدقت ما كنت إلآ ناسياً، فقـال لـه المسـن عليه السـالام وهـو
 انتجت من قابل فاجلعه هديأ بالغ الكعبة، فإنته كنارة فعلك الك
فقـال الاعرابي، فـديتك يـا حسن: مـن الابـل مـا يزلقن، فقـال الحسـن (علمـه لسلام) ومن البيض ما يكرقن.

ما أقول قلت إنّك خليفة رسول اللّه(صلى الله علبه وآله وسلم).


الخليفة.
فقال الاعرابي: وأبو بكر ماذا؟
قال الحسن عليه اللسلام: سلهم يا اعرابي، فكر الهبر القوم وعجبوا مكّا سمعوا مـن
الحسن علبه السلام.

جعلـه في داوود وسـليمان، اذ يقـول اللـّـه عزوجــل مـن قائـل (Y): (ففهمناهــا
سليمان)(").
(1) في نسخة: فنيقا والفنيق هو الفحل المكرم من الإبل. (النهاية ج
(Y) الالبتباء: V9.

 ( $\{10\rangle$

# كتاب المزار 

## مز آداب الزيـيارة



 تزورون خير من أن تزوروا، قال: قلـت: قطــت ظهري، ليذهب(يخرج) إلى قبر أبيه كئيا حزينا وتأتونه أنتم بالسفر، كلا حتى تأتونونه شـعثا غبر|(t)

## فضل زيارة أمير المؤمنين وتـيين قِبره عليه السلام


 عمر الجِعفي قال: دخلت على أبي عبد الله علهه السلام فقلت له: اني اشتاق إلى إلى الغري فقال: فما شوقكك إليه؟ فقلـت: لـه اني أحـب ان أنـي أزور أمير المؤمنين عليه السلام فقال: هل تعرف فضل زيارته؟ فقلـت: لا يـا بـن رسـول الشّه الا الا ان تعرفني ذلك قال: إذا زرت أمير المؤمنين علبه السلام فـاعلم انـك زائر عظام آدم نوح وجسم علي بـن أبي طالـب عليه السـلام فقلـت: ان آدم عليه السـلام هـلام بسرانديب في مطلع الشمس وزعموا أن عظامه في بيت اللّ الحرام فكيف صـارت الم عظامـه بألكوفـة؟ فقـال: ان الله عز وجـل أوحى إلى نـوح عليه السـلام وهـو في





الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعي
السفينة ان يطوف بالببـت أسبوعا، فطاف بالبيـت كمـا أوحى الله تعالّى إليهه، ثم نزل في الماء إلى ركبتــه فاستـخرج تابوتـا فيه عظـام آدم عليه السـلام فحملـه في جوف السفينة حتى طاف ما شاء اللّه ان يطوف، ثم ور ود إلى باب الكو الكوفة في وسط

 السفينة، فاخذ نوح عليه السلام التابوت فلـنـه في النـري، وهـو قطعـة مـن الجـبـل



 أبي طالب فإنك زائر الآباء الأولين ومحمدا خاتم النبيين وعليا سيد الوصيين، وان زائره تفتح له أبواب السماء عند دعوته فلا تكن عن الحير نونا

 صـدقة عـن محــد بـن سـنان الزاهـري عـن المفضـل بـن عـمـر الجُعني عـن مولانـا
(1) أي بعد زمانهما فلا ينافي كونه عليه السلام أفضل منهما، الظاهر أن أمثال هذا
 أنهم عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء سوى نبينا صلى الهن عليه وآلهـ الها



 ص

ج ج ص

الصادق علهه السلام قـل المضضل: دعـاني سـبدي الصـادق في جـنح اللـلـل وهـو مقتم اسود فحضرت داره وهي تزهر نورا بلا ظلمة فلما امتئلت بـين يديه قـا مفضل: مر صفوانا يصلح لي على ناقتي السعداء رحلها وأقـم في البـاب إلى وقت





 خافتا فأمهلته وأقبلت انظر إلى الناقة، وهـي


 قلت: نعم، قالل: أمرني سبدي علهـ السلام فارتدفت على الناقة، ولم أعلم انـا في في سمـاء أم في أرض غـير انـي أني أحس في النا


 صل يا صفوان ركعتين واعلم إنك في المسجد الأقصى، قال: ثم ركم ركب وارتد وندفت



 الذي كلم اللّه علبه موسى بن عمران عليه السلام ثم ركـب وارتـدفت وانقضت
．النصل الرابع：مسند المضضل بن عمر الجُعفي
فنزل عنها، ونزلت فإذا هو يكهش بالبكاء ويقول：جللـت مـن مقـام مـا أعظمـكـ، ومصرع مـا اجلكك، أنتت والله البقعـة المباركـة والربـوة ذات قرار ومعــين، وفيـك

 وصلبت وأنا أبكي وأخغي بكائي ثم ركب وارتد وصلبت قال：يا صفوان هل تعلم أين أنت؟ قلت：يا مولاي عرفني حتى اعري اعرف، قال：أنت بالغريين في الذكوات البيض في البقعة التي دفن فيها أمير المؤمنين علي عليه اللسلام．

## قال：فقلت يا مولاي فاجعل لي إليها دكلالا،

 انك لا تدل عليها ولا تزورها الا بأمري قال：فقلت يـا مولاي إني لا أدل عليهـا ولا أزورهـا الا بـأمرك، صفوان من الشعير الذي تزودته الناقة فانثر منه حبا إلى مسجد السـهـلة الـا
 ومن يتلوني من الأئمة عليهم السلام إلى وقت ظهور مهدينا أهل البّ البيت صلوات
 وتضرعا إلى الله ووسيلة للمؤمنين．
 ذلك اليوم فلما أصبحت دخلت على ملي مولاي منه السلام فقلت أريد الفوز الميا العظيم والسعي إلى البقعة المباركة التي بين الذكوات البيض في الغريين قالل：امض وفقـك الله يا مفضل وصفوان معك المّ
قـال المفضـل：فأخـذ بــدي وقصـدت مسـجد السـهـلة، ثـم اسـتدلنـلنا بالحبـات
 خوفا من أن لا نكون وردنا البقعة بعينها، قال：وددخلنا من مزارنـا منها إلى مولانـا

 مولاي وشكرا لهنهه النعمـة وقرأ:(وكل شئ أحصيناه كنابـا) وقولـه: (وكل شئ أحصيناه في إمام مبين)"(1).

## ما يقول الزُائر عنلد قِبر أمير المؤمنيز عليه السلام

ع•ع- الشيخ المفبد والسيد علي بـن طـاووس في مزاريهمـا:، قـال: أخبرنـا أبـو الحسن(ابن شاذان)، قال: حدثنا علي بن محمد بـن متولـة القلانسي، قـلال: حـدثنـا



 السلام وضعوه ههنا لما تو جهوا من كربلاء ثُم حملوا إلى عـلى عبيد اللّه بـن زيـاد لعنـة الله عليه فقل هناك:
اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي ولا يغفى عليك شئ من أمري وكيفـ


والآخرة

فإذا بلغت إلى باب الحصن فقل:

 عني المكروه حتى أقلدمني إلى أخي رسوله صلى الثّه علبه وآله.
(1) الخصيبي، الهداية الكبرى ص 97.
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجعفي
ثم ادخل وقل:

الحمد لله الـذي أدخلـنـي هـه البقعـة المباركة الـتي بـارك الله فيها واختارهـا
لوصي نبي اللهم فاجعلها شاهدا لي فإذا بلغت إلى الباب فقل:

وبوليك صلو اتك عليه توسلت فاجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجابا فإذا بلغت إلى الصحن فقل اللهم ان هذا الحرم حرمك"(1).

## في فضل زيـارة الحسين عليه السلام




 والأئمة عليهم السلام من وللده(r).



 والهما، وعاد من عاداهما. ثم قال: يا ابن عباس كأنني أنظر شـيبة ابـني الحسـين





تخضب من دمه، يدعو فلا يجاب، ويستنصر فلا ينصر. قلـتا ومـن يعمـل ذلكـ؟






 ليمسـحون وجوههمم بأيـيـهم، قـال: وينزل الله على زوار الحسـيـن عليه السـلام







 يدرك متتهاهها (r)



. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجهغي

## ما يقول الزَائر عند قـبِ الحسين عليه السلام


 عمر، عن جابر الجِعني، قال: قال أبو عبد الله عليه السـلام للمغضـل: كم بينـك



 أربعة آلاف ملك من الملائكة يصلون عليه حتى يوافي قبر الخسين عليه السـلام. يـا مفضـل إذا اتيـت قبر الحسـين بـن علـي عليههـا السـلام فقـف بالبـاب وقـل هـــنـه
 فدالك، قال: تقول: السلام عليك يا وارث ادم صفوة الله، السلام عليك يا يا وارث نوح نبي اللّه، السلام عليك يا وارث إبراهبم خليل اللّه، السـلام عليك يـا وارارث الها موسى كليم اللّ، اللسلام عليك يا وارث عيسى روح اللّه، السلام عليك يا وار الارث
 وارث الحسن الرضي ،()، السلام عليك يا وارث فاطمـة بنت رسول الشه، السـلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك أيها الوصي البـار التقي، السـلام على
(1) انظر معجم رجال الحديث ج 0 ص V اV و ج
 الخوئي: ج جا ص 10.
(Y) في نسخة: كغلة، الكفـل: الضحف والحظ والنصيب(بمع البحرين(كفـل) ج

الأرواح التي حلت بغنائك، وأناخت برحلك، السـلام على ملائكة الله المحدقين

 ثم تسعي، فلك بكل قدم رفعتها أو وضعتها ككواب المتشــحط بدمـه في سبيل


 نبي مرسل. فإذا انقلبت من عند قبر الحسين علبه السلام نـادالك منـاد لو سمعـت








 ملائكـتي قفـوا بقـبر عبـدي فسـبحوا وقدسـوا واكتبـوا ذـلـك في حسـناته إلى يـوم القيامة(ب).
(1) في نسخة زيادة: اللسلام عليك يا حجة الله وابن حجته. (Y) (Y) في نسخة: عمرة.


. الفصل الرابع: سسند المُصل بن عمر الجُعفي
 الحسن بن راشد، عن الحسين بن ثوير، قال: كنت أنا ويونس بن ظن عنيان، والمفضـل بن عمر، وأبو سلمة السر اج جلوسأ عند أبي عبد الله عليه السلام، وكـان المتكلم
 اللقوم، يعني ولد الُعباس، فمـا أقول؟
 على ما تريد. فقلت: جعلت فدالك، إنّي كثيرأ مـا أذكر الحسـين(عليه السـلام)، فـأي شـيء

قال: قل:(صلىى اللّه عليك يـا أبـا عبـد اللّه)، تعيد ذلكـ ثلاثأ، فإنّ السـلام


 عبد الله الحسين عليه السلام، إلاً ثلاثة أشياء لم تبك عليه. قلت: جعلت فدالك، ما هذه الثلاثة الأشياء؟
قال: (لم تبك علبه البصرة، ولا دمشق، ولا آل عثمان، عليهم لعنة اللّه)

 البس ثُبابك الطاهرة، ثُمُ امش حافِيا، فإنّك في حرم من حرم اللّه، وحرم رسـوله
 الطوسـي، التهـذيب: جا ص ص المفيد،. المزار ص شrا.

وعليك بألتكبير، والثهليل، والتسببح، والتحميد، والتُنظبم للّه عزوجل كثيراً، والصالاة على محمد وأهل بيته، حتّى تصير الى بأب الحسين، ثمّ تمقولن: السلام علبك يا حجة اللّه وابن حجته، السلام عليكم يـا ملائكـة اللّه وزوّار قبر ابن نبي اللّه،
ثمَ اخط عشر خطاً، ثمّ قف وكبرّ ثلاثين تكبيرة، ثمّ امش اليه، حتّى تأتيه مـن قبل وجهه، فاستقبل وجهك بوجهه، وتجعل القبلة بين كتفيك، ثمّ قل:



 ومن يتقلّب في الجلنة والنار من خلق ربنا وما يرى وما لا يرى، وأشهد أنّك ألك حجـة

 ونصحت، ووفيت، ووافيت، وجاهدت في سبيل اللّه، ومضيت لللّذي كنت عليه،

 والسبيل الذي لا يختلج دونك من الدخول في كنألتك الـتي أمرت بهـا، مـن أراد اللّه بدأ بكم.



 ويكم ينزل اللّه الغيث، ويكم تسيخ الأرض التي تحمل أبـدانكمم، وتستقرّ جباللـا عـن مراسـيها إرادة الرُّب في مقــادير أُموره، تهبط الـبكم وتصـدر مـن بيـوتكم،
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجِفي
الصادر عمّا فضل مـن أحكام العبـاد، لعنت أمـة قتلتكم، وأمـة خـالفتـكم، وأمـة




بريئ (ثلاثأ).
ثمت تقوم فتأتي ابنه علياً، وهو عند رجليه، فتقول:
السلام عليك يابن رسول اللّه، السلام عليك يابن علي أميرالمؤمنين، السـلام
 علبك، لعن اللّه من قتلك(تقولهاثلاثاً) أنا الى اللّه منهم بريء(ثلاثأ)، ثمم، فتؤمئ بيدك الى الشهداء وتقول:
السلام عليكم(ثلاثاً)، فزتم واللّه، فليت أنّي معكم، فأفوز فوزاً عظيماً.
 ركعات، وقد تمت زيارتك، وإن شئت فانصرف" (1).

## كتاب التجارة

 إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن المفضل بن عمر قـال: سمعـت أبـا عبد الله علهه السلام يقول: من آبر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق (†)



r|r - عن ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمـر الجمعي قالل: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألكي بين يديه دراهي
 نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسر هذا فإنه لا يكل بيع هذا ولا إنفاقهة (Y). واگ - عن الحسين بن حممد، عن جعفر بن حممد، عن القاسـم بـن الربيع، في في وصية المفضل بـن عمـر قال: سمعـت أبـا عبـد اللهّ عليه السـلام يقول: استعينوا ببعض هذه على هذه، ولا تكونوا كلولا على الناس (ب).
(1) ستوق كتـور وقدوس وتستوق درهـم زيـف بهـرج ملبس بالفضـة أو مـا كــان الصفر أو النحاس هو النالب والأكـكر فيه.
(Y) الطوســي، التهــنـيب: ج V ص
 (Y) الكليني، الكافي: ج ه صYY
. الفصل الرابع: مسند المْضل بن عمر الجعفي

## كتاب المالشّ والهسكنى

## في الـرواحل

چا₹ - المحاسن: عن ابن فضال عن صفوان الجمالل قال أرسل إلى المفضل بـن عمر أن أشترى لأبي عبد الله عله السـلام جمـلا فاشتريت جمـلا بـلا بـمـانين درهمـا
 علبه القبة وركبته فاستعرضته ثم قال: لو أن الناس يعلمون كـي كنه حمـلان الله على الضعيف ما غالوا بههيمة(1).


 منها فمات دخل النار (8).
(1) كأن المراد بالقبة هنا قبة المودج، قال الطريحي في الجمـع مـا لفظه: في الحديث:

 الهودج بالحاجبين الستر المنطى بهما، ومنه قبـة من لؤلؤ وزيرجد أي معمولة منهمـا أو مكلة بهما.
(Y) البرقي، الماسن: (Y) الزاملة: ما يكمل عليه من المطايا سواء كا (Y) الزاملة: البعير الذي يممل عليه الطنام والمتاع.






## في التختّه وانواع الفصوص









 وأحب اتخاذه فإنه يشرد المردة من الجن والإنس، وما يظهره الله بالذذكوات البيض




- وفقيرهم

هو نهي عن الوقوع منها من غير أن يتعلق بالرحل، والحديث الذي روي روي أن من ركب


 إذا استكراه للحمل لا للركوبي.



الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعفي $\qquad$
في الاثث ثوالمسكن
§ § ا - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية: بإسناده عن يونس بن ظبيان،


جالس على بساط احمر، وسط داره، الخبر(1). اقول: مر الخبر بطوله في كناب الإمامة
 يثنى عليه. وقال بشر: كان أبو الحسن عليه السلام في مسجد المن الحـرام
 معنى فسئل أبو الحسن(عليه اللسلام ) فقال: سعة في المنزل، وفضل في الخادم(Y).
(1) الهداية ص عه |l طب الأئمة ص •عا، النوري، هستدرك الوسائل: ج

# كتاب المطاعم 

## آداب الاكل

19 اء - الكافي: عن علي بن محمد رفعه عن المفضل قالل: دخلت على أبي عبـد



§Y.

 اكتهل (r) ألا يبيت إلا وفى جوفه طعام حديث، فدنوت فأكلت(ع)


 والطريف الشئ المتحدث الذي يكون الـئ طرنة.





. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجعفي

## الاطممة المحرمة والمكروهة


 ولا نأكـل الجمرى، ولا نســح علـى الخفـينين"، فمـن كـان مـن شـيعتنا فليقتـد بنـا، وليستن بسنتنا (Y)

 علبه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى اللّه علبه وآلـه قـالن:
 إذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربكم العافبة ولا تغلفوا عنه(ع)

## علة تحريـم بمض المآكل والمشارب

شケ سالم عن المفضل بن عمر قال: قلت لأبي عبـد اللّه عليه السـلام: أُخبرني جعلـت



(1) أي ولو في حال التقية لمخالفته لصريح القرآن وامكان غسل الرجل وهو مقدم.

(Y) في المصدر زيادة: اكل.
(६) (Y) ابني بسطام، طب الائمة عليهم السلام، ص 1/0، الحر العاملي، وسائل الشيعة:








 ولا يستخف بعقوبته. وأما الخمر فإنه حرمها لفعلها وفسـادها وقا وقال: مـدمن الخمـر يورثه الارتعاش ويذهب بنوره ويهدم مروءته ويمهله على أن يبسر على المــارم
(1) في الكافي: وأحله في الوقت. (Y) آ (Y) ادمن الشئ: أدامامه.
(Y) في الكافي: ويخخر الفم وينتن الريح ويسئ الخلئلق.


 الاكل أو جنون يشبه حالة من عضه الكن الكلب.
(0) في الكافي: من المسوخ.
(7) في نسخة: ثم نهى عن أكلها وأكل نسلها وفى اخرى: عن ألمّ أكلها أكل شبهها وفى الكافي: ثم نهى عن أكله للمثلة.
. النصل الرابع: مسنذ الالفضل بن عمر إلجني
مـن سـفك الـدماء وركوب الزنـا، ولا يؤمن إذا سـكر أن يُـبِ(1) على حرمـه ولا يعقل ذلك، والخمر لا تزيد شاربها إلا كل شر (†).

## خواص بعض الاطعمة

 الصادق عليه السلام بالغداة وهو على المائدة، فقال: تعالّ يا مغضل إلى إلى الغداء. فقلت: يا سيدي قد تغديت، قالل: ويمكك فإنه أرز فقلـت: يـا سـيدي قـد فعلـت،


 أكلا، حتى أزيدك علما فازددت أكلا فقال: حـدثي ألبي، ألمي، عن آبائهه، عن الـنبي

 حاثني أبي، عن آبائه، عن النبي صلى اللّه عليه وآلـه، أنه قال: ولّا

 الجائع، ويرئ الشبعان (ب)
(1) وثب يثب: نهض وقام، قفز وطفر . ولعله كاية عن الزنا الزا أو القتل.





 بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولأخي علي بالوصبة، ولامتي الموحدين بالبين بلجنة الأرز (1).

 (Y) بيت لا نتداوى إلا بإفاضة الماء البارد نصب علين المينا، وأكل التفي


 اكـل إحـدى وعشـرين زبيـة حمـراء مـن أول النهـار دفــع اللّه عـنهم كـل مـرض وسقّم ${ }^{\text {(r) }}$
そケ^

 شئ أحب إلي من الثريد ولوددت أن الاسفاناجات(م) (مرمت)

 . 19
(Y) الخر العاملي، وسائل الشيعة: ج Y ص ابا.


(६) أي من ألوان الططام المشتهمل على الأبازير المختلفة
 الفاشفارجات) وفي بعضها(الفشفارجات) وفي بعضها (الاسفاناجات) وقيل(الاسفاناج)
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي



 يكرهونه؟ فقال لي - كأنه لم يزل يعرفني - وعكت أ (8) في ليلتي هذه فبعثت فأتيت
 فأطعمتهم فأقلعت الخمى عنهم (0)
.
 اشرب له أبوالل اللقاح، فشربت ذلك، فمسح الثّه داتي (1).

والاخير هو مرق أبيض ليس فيه شئ من الحموضة و وي بعض النسـخ (شفارج) وقاول:

 الالعرابي ان الشفارج طريان رحرحانى، وهو الطبق فيه الفيخات الـيات والسكرجات، اليات،


 القاموس أو بضم اللام وسكون الطاء أي بعثني لطلب الطف وبر إحسان والألوا ولا (Y) يوم صائف أي شديد الحر وقوله: إن صبرت أن قلت إن نالفية أي لم أصبر أن
( ) ( ) لم يزل يعرفني أي قال ذلك على وجه الاستيناس واللطف، والوعك الخمى. (0) الكليني، الكافي: ج 1 ص (7) الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج YO ص 110 (0.


 زينب، عن جابر الجِعفي، عن محمد بن علي البـاقر، عن آبائه، عـن أمير المن المؤمنين علبه السلام: كلوا الكمثرى فإنه يملي القلب(1).
 الوسائل: ج 17 ص \&+غ.
. النصل الرابع: مسنذ المضل بن عمر الجهغي

## كتاب النكاح

## في المشرة الزوجية

ץץ




زوجها ولا تؤذيه، وتطيعه في جميع أحو اله(ب).

## زواج المتعة"

شr

 وأصحابهة ${ }^{(8)}$.
 المضل بن عمر قالل: دخلت على أبي عبد الهّه عليه السلام فقلت له أله : أخبرني عن مهر المرأة الذني لا يجوز للمؤمن أن يجوزه؟ قـال فقـال: السنة المهمديـة خهسـمائة
(1) في نسخة زيادة: وتنمه.

 .r.9
(



درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكتر مـن الخمسـمائة درهـم



 بعد موته فلا شئ لها (1).




 بـثـلاث تطليقات يجمعهـا كلمـة واحـدة أو أكــر منها أو أقل، ، لمـا قـال الله تعـالى
 تقع بين الزوج وزوجتهـة (غ)



(1) الطوسي، الاستبصار: ج
 جr ص •דז.
(Y) الطلاق 70 (Y): 1


...




 ذوي عدل من المسلمين و قال: في ساير الشهادات على الدماء والثفروج والأموال




 إلى أن قـال - وإن مـن شـرط المتعـة أن المـاء لـه يضـعه حيـث يشـاء مـن المُتمتـع بها

مز أحكام المهر
النكاح الباطل
و و §

(1) سورة البقرة:
(Y) سورة النساء: ع.
(Y) سورة البقرة: YYA، المُلِسي، بحار الانوار: ج"


المدائني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الشه علبه السـلام - في حديث - انـه


 وكرامـة رسول الله صـلى الله عليه وآلـه ومـا حرم علـي





 اللهّ من نكاح ما حرم اللّه فقد أشرك بالهّ إذا الخذذ ذلك دينا(1). الحديث طويل مر في تفسير القران.

## مز سنز المولود

مك مالك النزاري، عن عبد الله بن يونس، عن المفضل بن عمـر الجِعني، عن جن جعنر
 الحسني، عن أبي محمد الحسن بن علي الثاني(صلوات الهن عليه).


(1) بصـائر الــدرجات، ص 00r، ختمـر بصـائر الــدرجات: 10، الحـر العـاملي، وسائل الشيعة: ج •Y ص •اء.
. النصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجِعفي
قال: سألت أبـا الحسـن علي بـن موسى الرضـا علبه السـلام عن موالبد الأئمـة وأعمارهم عليهم السالام.
وما حلثني عن محمد بـن إسماعيل الحسني، عن أبي محمـد عليه السـلام،



 ولد أهدى جبرئيل اسمه في خرقة حرير بن ثياب الجـنة. واشتّق اسـم الحسين مـن اسم الحسن. وكان أشبه بالنبي ما بين الصدر إلى الرأس (1).

## الشهادة في الطلاق

- •ع - الحسين بن حمدان الخضيني في كنابه: عن محمـد بـن إسماعـيل وعلـي
 المفضل بن عمر، عن الصادق عليه السـلام - في حـديث طويل - قال: وجعل




(1) الطبري، دلائـل الامامــة: ص 10^، التزمـذي، السـنز: جع ص 99، الصــوق،


(Y) الخصيبي، الهدايـة الكـبرى، ص ا 1 النـوري، مسـتدرك الوسـائل: ج 10 ص


## كتاب الأيمان

§६

 الرجل يقول: ان ذلك عند الشه عظبم(r).

## كتاب الوصية

§ミY- سعد بن عبد الله في بصائر اللدرجات عن القاسم بن الربيع ومحمـد بـن











(1) الو اقعة
(Y) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: ج ج الحديث في نوادر الحكمة، الحر العاملي، وسائل الشيعة: ج ع ع ( 1.7 ( 1 ( 7 (
. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمعي



## كتاب القضاء




 رحيما، وقيض له وزيرا عادلا (Y).

 المفضل بن عمر، عن يونس بـن يعقوب، عن أبي عبـد الثّه عليه السـلام قـال: ملعون ملعون، عالم يؤم سلطانا جائرا، معينا على جور جن


 بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن المفضل بـن عمـر ، عن أبي عـي

(1) بصـائر الـدرجات، ص 0 00r، ختصـر بصـائر الــدرجات: 10، الحـر الـــملي،









 يقضوا فيه بقضاء رسول الله صـلى الله علبه وآله كان في الحـق أن لا يلا يططل حـق
 ويحيي عدلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل به(1). V V الحسين عن محمد بن إسماعيل، عن الحضرمي، عـن المفضـل بـن عمـر، قـال: قـال أبو عبد الله عليه السلام: يا مفضل من فكر في الله كيف كـان هلك، ومن طـلم

الرئاسة هلك

 البزاز، قال: حدثنا الحسين بن علي الخزاز، عن الحسن بن أبي سني سـي


 كأنهم أربع غخلات، فسلموا على أمير المؤمنين عليه السـلام فنظر إليهم وقـال: مـا

PV (1) (الصفار، بصـائر الـدرجات، ص 00\&، الحـر الــاملي، وسـائل الشـيعة: ج
ص صری.
OIV.- OlT الصدوق، التوحيد، ص •Y7، الجزائري، نور البراهين، ج Y ص (Y)
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعفي

أنتم من بلادي! فقالو ا: لا يا أمير المؤمنين نحن من عمان اليهن، مـن جنـد معاويـة. فقال لهم: ما تصنعون بأرضي وأنتم أُعـدائي؟ فقـالوا: معـاذ الله يـا أمير المؤمنين،
 الغمة، وقد دهانا أمر عظيم. فقال علي عليه السلام: وما هو؟ فقالوا لله: أخـت لنـا وهي بكر حامل، وقد تحرك المُنين في أحشائها! فقـال أمير المؤمنين عليه السـلام:
 فـأدخلوا بهـا إليـه. فقـال عليـه السـلام: أمشـي عشـر خطـوات. فقعلـت، فقـال: ارجعـي. فتعلـت، فـأمر أمـير المـؤمنين عليـه السـالام أن يشـد لهـا إزار في جانــب المسجل، وأمر بها فأقعدت من ورائه واستدعى بــدينار الخصي - وكان يــق بـه وبامرأة قابلة يقال لها حولة العطارة وأمرهـا أن تجس المرأة وتلمسـها، وأشـرف
 الجِنين في أحشائها. فأمرها أمير المؤمنين بالحروج من عندها، وأمر أن تجلس على كرسي عالل وتنحي عنها سراويلها وتترك تحت ثيابها طستا. وأقبل على الصـحابة يــدثهم والمـرأة تسـمـع حديثـه، ثــم التفــت صـلوات الله عليـه فزعـق زعقــة هائلــة فاضطربت المرأة وارتعدت فر انٌصها، وانشقت العـذرة، ووقعـت في الطسـت علتــة

 نزلت فيها أيام الصيف تغتسل، فانسابت هذه العلقة، فمـا زالـت تـتص الـدم حتـي كبرت على هذه الصفة. فلما قالل ذلـك اضطرب أهـل الـُـامع وقالوا فــه أقاويـل
 إيـانهم، وزوجـوا أختهم بالكوفـة، وكـانوا مـن خـواص الحسـن والحسـين عليهمـا

السلام إلى أن قتلوا بكرباءلاء
(1) الطبري، نوادر المحجزات: ص •r.
. النصل الرابع: مسنذ المضل بن عمر الجهغي

# المبحثُ الثالثُ: علم الطريقة كتاب مكارم الاخلاق 

## المداومة على الذكر

§६৭




 يقول:(اذكروني أذكر كم) ويقول جل جلاله:(ولذكر الله أكبر) (1).


 خلت من ذكر الله فأذاقها الله حب غيره(
 القاسم عن عمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر مثله(ب).


 الأنوار: ج


## نفق الثّاس وقضاء حوائجهمه

§01- الصدلـوق: عن محمد بن أحمد، عن محمد بن جعفر الأسدي عن موسى
 بن ظبيان، عن الصادق عليه السلام، قال: قـال رسول اللّه صـلى اللّه عليه وآلـه: خير الثناس من انتفع به الثناس (1).





## الكرم والتقوى


 فاليؤدد(8) قال عليه السـلام: السـخاء ويحـك أمـا رأيـت حـاتم طـي (0).كبف سـاد
 (Y) لـل المراد بيان انهم(عليهم السـلام) لا يطلبون حـوا (Y)

 العاملي، وسائل الثيهة: ج 17 ص 17 صم
( ) السؤدد - إحدى مصادر ساد يسود -: الشرف والجُد.



. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجعفي

## قومه وما كان بأجودهم موضعا(1). الورعوالخوف والثقية





فهؤلاء أصحابي( آ
 وبطنه، واشتد اجتهاده، وعهـل خلالقه، ورجـا ثوابـه، وخـاف ععابـه، فإذا رأيـت أولئك فهم شيعة جعفر (ع) צ07 - عن المضضل بن عمر، عنه علبه السلام، أنه قال: وما شبيعة جعفر، إلا
 بن


المؤمنين عليه السلام وترجمة حالاته وكلامه في حضر معاوية بعد فوت علي عليه السلام مشهورة ومذكورة في اللير والتواريخ(الزركليني، الاعلام: جڭص الما




 (६) القاضي النعمان، شرح الأخبار: ج


الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام: من لم يكن لـه واعظ مـن من قلبه، وزاجر


 بلية لم يوجر عليها، ولم يرزق الصبر عليها (r). ورواه الصدوق في(عقاب الأعمال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمـهـ، عن محمد بن علي، عن عحمد بن سنان، عن المفضـل بـن عمر، عـن أبي عبـد الها علهه السلام مثله. ${ }^{\text {(r) }}$

## البر بالوالدلين

§09 - حدث عحمد بن الحسن بـن أحمـد بـن الوليـد رحمـه الله، قـال: حـدثنا

 السلام، قال: بينـا موسى بـن عمـران عليه السـلام ينـاجي ربـه عز وجـن





. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجُعفي
رجـال تحـت ظـل عرش اللّه عز وجـل، فقـال: يـا رب، مـن هـذا الـنـي قـد أظلـه عرشك؟ فقال: هذا كان بار بوالديه، ولم يمش بالنميمة(1).

## مواساة الاخواز والسعي في قضاء حوالْجهم

-§7 - بالاسناد عن ابن سنان، عن المفضـل بـن عمر قـال: قـالل أبو عبـد الله
 وجل: ملائكتي ابخل عبدي على عبدي بسكنى الدنـيا وعزتي لا يسكن جنـني


 الله من طعام الجِنة ولا يشرب من الرحيق المختوم (ب).



 (Y) الصدوق، عقاب الأعمال: ص (Y (Y

ص
(Y) الصدوق، عقاب الأعمال: ص Y (Y

ص ص
$\qquad$

عن المفضل بن عمر قال: سئل أبو عبد الله عله السلام: ما أدنى حق المؤمن على


 المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله علبه السلام: أيما مؤمن كان بينه وبين مؤمن حجاب ضرب الله عز وجل بينه وبين الجِنة سبعين ألْف سور مـا بـين السور إلى

السور مسيرة ألف عام
 قال أبو عبد الله عليه السلام، من كان بينه وبـين المؤمن حجـاب وبين الجنة سبعين ألف سور، مسيرة ما بـين السور إلى السور مسيرة سبعين ألـف

عام
§70 - عـدة مـن أصـحابنا، عـن أحمــد بـن محمّـد بـن خالـد، عـن عثمـان بـن
 إخوة بنو أب وأمّ وإذا ضرب على على رجل منهم عرق سهر له الآخرون (1) الصـدوق، الخصـال: ص ^، الطبرسـي، مشـكاة الأنـوار:ص ص VrV، الجّلسـي، بحارالانوار: ج

 (



 وحواء بعيد لاشـتراك جميع النـاس في ذلكَ، تـم رغب في رعايـة الأخوة بقولـه: (وإذا
. الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجُعفي
777 - الصدوق عن أببه قالل حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد





السّور إلى السّور مسيرة ألفـ عام"
§ §



 على عبدي بسكنى الدنيا، وغزتي لا يسكن جناني أبدا) (ب)
 عن بكار بن كردم (8)، عن المفضل، عن أبي عبد الله عليه السلام قـله: قـال لـي:

ضرب على رجل منهم عرق سهر لـه الآخرون) ضرب الـهرق ضربا ونا وضربانا: تحرك







 (६) كردم كجحفر بعنى القصير.

يا مفضل اسمع ما أقول لكك واعلـم أنه الحـق وافعله وأخبر بـه علبة(1) إخوانـك، قلت، جعلت فدالك وما علبة إخواني؟ قال: الر اغبون في قضـاء حوائج إخوانهم،

 الجنة بعد أن لا يكونوا نصابا وكان المفضل إذا سأل الـا له: أما تشتهي أن تكون من علية الاخوان ان (r)


 الجِعفي، قال: دخلت على أبـي عبد الله عليه السـلام فقـال لـي: مـن صـحبك
 فقـال لي: أمـا علمـت أن مـن صـحب مؤمنـا أربــين خطوة، سـأله الله عنهـ يـوم

القيامة(ب).
(1) علية إخوانتك: بكسر المهملة وإسكان اللام أي شريفهم ورفيعهم جمع على كصبية و صبي، العلية بكسر اللعين وسكون اللام قال الجُوهري: فلان من علية المية النـاس جمع رجل علي: أي شريف رفيع مثل صبي وصبية.
(Y) الصدوق، مصادقة الإخوان: ص (Y) بكار الانوار: ج


 أخاه المؤمن في طريق فتقدمه فيه بقدر ما يغيب عنه بصره فقد ظلمهن.
.

## مطلق تجّنب اللنّوب

ZVI - الصحدوق عن أبيه قال حدثنا حمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمـد ابن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن المفضـل بـن عمـر قـال: قـال أبـو عبـد الله عليه السلام يا مغضل إياكَ واللنوب وحذ ونا



 ذاكو والشه انكم لا تؤاخذلون بها في الآخرة وعجلت لكم في الدنيا (1).

## الجدل في العمل مع الحذْر

汽
 المفضـل ابـن عمـر، عن يونس بـن ظبيـن أن قـال: قـال أبو عبـد اللّه عليه السـلام في

 فان الشه أولى بالوفاء والزيادة، ومـن عمـل سيئة في السـر فليعمـل حسنة في السر، ، ومن عمل سيئة في العلانية فليعمل حسنة في العلانية(٪).

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الصدوق، علل الشرائع: ج ا ص YqV. } \\
& \text { (Y) في (Y) السخة زيادة: عن أبيه. }
\end{aligned}
$$

(Y) الصدوق، معاني الأخبار: ص (Y (Y

 يا ابن رسول الله؟ قال: أصبحت ولى ربب فوقى، والنار أمامي، والموت المّي يطلبني، والحسـاب ححدق بي، وأنـا مرتهن بعملي، لا أجـد مـا أحـب ولا ولا أدفـع مـا أكره،

والأمور بيد غيري، فإن شاء عذبني، وإن شاء عفا عنى، فأي فقير أفقر منى (1).

 أنه قال: من استوى يوماه فهو مغبون، ومن كاني آني ومـن كـان آخر يوميه شـرهما فهـو ملعون، ومـن لم ير الم الزيـادة في نفسـه فهـو إلى النقصان، ومن كان إلى النقصان فالموت خير له من الحياة.
 الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر تحوه(٪).

## جملة من مكارم الاخلاق





 الصائم القائم، وعليكم بكسن الجـوار، فان النّ جـل جلاللـه أمر بـلكلك، وعليكم

> (1) الصدوق، من لا يحضره الفقيه: ج ع ص عهع.


النصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجمعفي $\qquad$

بالّسوالك، فإنه مطهرة وسنة حسنة وعليكم بفـرائض اللّه فأدوهـا، وعليكم بمحارم
اله فاجتنبوها
§V7 - سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار: عن الرضال، عن أبيه عليهمـا


 §VV



 الفضل من ماله (V). اقول: مر الخبر في كتاب الايمان .

(Y) (Y) في المصدر: إنا أصبنا.
(Y) و(Y) وفيه: سلمناه.


(0) في بعض النسخ: حسن خلقه.
(7) (1) سخيت نفسي وينفسي عن الشئ: تركته ولم تتازعني إليه نغسي، وفي المحاسن ج اص ^): وتسخو نفسه.
(الطوسي، الأملي: ص 1YO، البرقي، المحاسن ج اص مـ
(ara)
§VA









 ما عند الله، ويريد أن يختله عما في يديه(ب)

## الزهلد في الدنيا



 عن أببه، عن جلده، عن آبائه عليهم السلام، قال: قال أمير المؤمنينين علي بن بن أبي

(1) الحجر: 11 1 (1)

(r) السفر (بفتح السبن المهملة وسكون الفاء) جمع سافر المسافرون.

الفصل الرابع: مسند المفصل بن عمر الجمعي

صـاح بهـم سـائقهم فـارتحلوا، ولا لـذاذتها في عيني الا كحمـيم اشـربه غسـاقا(٪)




 دجـاجكم، ولشـربت المـاء الـز لال برقيـت زجـاجكم. ولكـني أصـلـوق الله جلـت
(1) المنهل: موشع الشُرب على الطريق.
(Y) الغساق(بغتح الغين المحجمة واللسين المهملة المشدددة أو المخخفةة): الماء المنتن. ( ( ) ( الحلقه(بغتح الحبن المهملة والثقف): الحنظل ، أو كل شئ مر. ( ( ) الزعات(بضم الزاي): الملاء المر الذي لا يطلات شربه. (0) الأفنى(بغتح الهمزة والعين المهملة والألفت المقصورة): الحية الخبيثة. (7) اللدهاق(بحسر اللدال): الممتلئ.
(اوهق اللدابة: طرح الوهق في عنقها، والوهق (كالفرس) حــل في طرفـه انشـوطة يطرح في عنق اللدابة حتى تؤخلن.
( ( ) المبرعة(بكسر الميم وفتح الراء): القميص، ثوب من الكتان.
(9) الإتن (بكسر الهمزة والتاء): جمع الأتان وهي الحمارة.
(1) عند الصباح.. الخُ، يضرب للرجل يكتمل المشقة رجـاء الراحـة - بجمـع الأمثـال للميداني: ج اص ع7چ. (11) اللملالة(بضم العين المهملة: بقيـة كـل شـئ، وفـى بـصن الثنـخْ: غلالات(بـالغبن المعجمة) جمع الغلالة(بكسر الغبن المعجمة): شعار تلبس تحت الثوب. (IY) اللكرى(بنتح الكاف وسكون الراء): النعاس والنوم.
 (I乏) العبقري: نوع من التهماش جيد دقيق الصنعة(بجمع البحرين ج ج ص عو Y).








 رويد|(1) فبذي العرش نزولها.
معاشر شيعتي احذروا فقد عضتكم


(1) هود: 10-17.
(Y) الوهج(بغتح الواو وسكون الهاء): اتقاد النار.
( $)$ ( الخسئ: الصاغر.
(६) الاططما:(جمع الطمر بكسر الطاء) وهو الثوب الخلق البللي.
(0) السف(بغتح السبن المهملة): الترابر.
(7) رويدا: قليلا.
(V) عضه: امسكه بأسنانه.
( الضمير في كذئابها يرجع إلى الدنيا.
(9) الشُجون: الطرق.
.

 رواحه (1)، وحوله ريحان حلـيقة يشـم تغاحـه، وقـد مـل لـه مفروشـات الروم علـى

 لان أمكنني اللّه منه لأخضمنه خضم (9) البر، ولأقيمن عليه حـد المرتـد، ولأضـربنه
 صوف، أفلا وبر، أفلا رغيف قفار (r) اللبلل، افطلار متـدم أفـلا عـبرة علـى خـد في ظلمة ليال تنحدر؟ ولو كان مؤمنا لاتسقت لـه الحـجـة إذا ضــيع مـا لا يملكـ والله لقـد رأيـت عقــلا وقـد املـق حتى اسـتماحني (r|) مـن بـركم صـاعه، وعـاودني في
(1) المراد بالرجل كما قال العلامـة المجلسـي يكتمـل أن يكـون معاويـة بـل هـو الظـاهر
 (Y) القطان: جمع الثاطن بمعنى اللـاكن.
(Y) النالة: جمع النائل وهو الحطاء.

(0) ( ( ) النوافج: جمع النافجة وهي معرب نافة أي وعاء المسك. (7) الرواح: العشى، أو من الزووال إلى الليل . تتضور: تتلوى وتصيح وتتقلب ظهرا لبطن.
(1) القرم: شدة شهوة اللحمم.
(1) (ا) الخضم: الاكرل بأقصى الأضراس.
(*) ضرب الثمانبن لشرب الخْمر أو قذف الْحصنة.
(II) قال في البحار: قوله(لأسدن . الُل) كاية عن اتمام الحجة وقطع اعذاره. (Y) القفار(بفتح القاف): خخز لا ادام معه.
(I) الاستماحة: طلب الجمود.











(1) يلوى قالل في البحار: لعله من لـي النريم وهو مطله أي ياطل أولاده في ثالـث الأيام استطاع ما حال كا كونه خالمصا أي جائيا
(Y) في المصدر والبحار: من قرهم. والقر بضم القاف والراء المشدردة: البرد.



(7) العدم بضم العبن المهملة: الفقدان والفقر.
(V) الرمم جمع الرمة: العظام البالية.
( (

(9) اللاواء: الشدة.
(1) (1) الأحلام: جمع الخلم بضم الحاء واللام أي الرؤيا. (11) الانسلاخ: المضي.
. الفصل الرابع: مسند الالفضل بن عمر الجعفي
تعجب من هذا. وأعجب بلا صنع منا من (r) طـارق طرقنـا بملفوفـات زملهـا (8) في وعائها، ومعجونة بسطها على إنائها فقلت له: أصدقة أم نذر أم زكاةٍ




 السبعة بما تحت أفلاكها، واسترق لي قطانها مذعنة بإملاكهـا (A)، على أن أعصىى
 من ورقة في فم (1) جرادة تقضمها وأقذر عندي من عر|قة(1) خنزير يقـذف بهـا
(1) كم للاستفهام التعجبي والضمير في خيامها راجع إلى الجنة الملولومة وإن لم يسبق
(Y) الاصنطراخ: الصيحة الشديدة.
( $)$
( ) ز) زملها: لفها.
 (7) ( الخيبية: الخلواء المخلخلوطة.

( الضمير راجع إلى القطان أو إلى الأقاليم.

(•1) في البحار: في في جرادة وفي بعض النسخ: عرادة مكان جرادة وهي الجرادة
الأنثى
(II (العر اقة(بضم العين المهملة): العظم إذا أكل لحمه، وضمير أجذمها للدنيا.

أجذمها، وأمر على فؤادي من حنظلة يلوكهـا ذو ستم فيشــهـها(1)، فكيف أقبـل

 قلوصها (0) ساقطة، وأبتلع إبـلا في مبركها رابـا




(Y) عكمتها: شددتها.
(Y) (Y) المراد بالطي هنا ها ما يطوى فيه الشئئ.
 (0) (القلوص(بنتح القاف): الشابة من الإبل أو الباقية على اللسير.
(1) الوكر: الجمحر.
(V) الرقش(بضم الر (V) الرئ) جمع الرقشاء وهي الأفنىى.

(9) (1) السامرة: التي لم تتم - وي البحار: بعيون ساهرة(بالهاء).

(II) (II)
 الميرجهاني، مصباح البلاغة(مستدرك نهج البلاغة): ج التا ص Y10.

الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجِعفي
!إطام المؤمنيّ

جعفرعله السلام قال: من أطمم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة) (1).

 ليتحف أخلاه التحفـة، قلـت: وأي شـئ التحفـة؟ قـال: مـن بجلس ومتكـأ وطــام




 العرش أن الله عز وجل قد حرم جهنم على من أكل مـن طعـام جنتـه فيمـد القـوم


ايـذاء المؤمنيّين
\&Ar علي الكوفي، عن عحمد بن سنان، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله الصـادق عـن

. 10 جr
(Y) أي تمتد وترتفع لإرادة مكافاته وإطهامه في الدنيا.

وصفاء و وصائف مثل كريم وكرماء وكرائمر المَ
 (orv)

 الشيطان (r).

 أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان (؟


 لأولبائي فيقوم قوم لبس على وجوهمهم لحم قال فيقال هؤلاء الـذين أذوا المؤمنين
 عبـد الله عليه الســلام كــنوا والله لا يقولـون بقـولهم ونكـنهم حبسـوا حقـوقهم وأذاعوا عليهم سرهم


(1) الصدوق، ثواب الاعمال، ص •Y\&.
 صץ ا+

 ( ( ) الكلـيني، الكــئ: ج ج
 (0) وهو يكغظ.
(7) ليضوه بها يوما.
. النصل الرابع: مسند المفُل بن عمر الجعفي

## مواعظ متفرقة

ع ミAV


 أبيه، عن جـنه، عـن علي عليهم السـلام: أن رسول اللّه صلى الله عليه وآلّه









 وأقـل النـاس صـديقا الملـك وأفقـر النــاس الطمـع، وأغنـى النـاس مـن لم يكــن للحرص أسـيرا، وأفضـل النـاس إيمانـا أحسـنهم خلقـا، وأُكرم النـاس أتـــاهمم،
 حعـا، وأقل الناس مروءة مـن كـان كاذبـا، وأشتى النـاس الملوك، وأمقـت النـاس

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ابن شهر آشوب، مناقب الل ابي طلب: ج ج ص ص } \\
& \text { (Y) في نسخة: الاشتهار } \\
& \text { (Y) في المعاني: أعملهم. }
\end{aligned}
$$

المتكبر، وأشد الناس اجتهادا من ترك الـذنوب. وأحلـم النـاس من فر مـن جهـال النـاس، وأسعد النـاس مـن خـالط كرام الناس، وأعقـل النـاس أشـــنـهم مداراراة





الناس"
(1) الصدوق، الآملي، ص VY و معاني الأخبـار: 190، القمي، الغايات: ص 10، 10 ، 10

. النصل الرابع: مسند المضل بن عمر الجمعي

## كتاب اللدعاء

## أدب الدعاء



 سنان، عن المفضل بن عمر، قال: سمعت مولاي الصـادق عليه السـلام يقول:
 عمران، كذب من زعم أنه يكبني فإذا جنه اللليل نام عـني، ألبس كل كـي


 ومن بدنك الخضوع، ومن عينـك الـدموع في ظلم الليل، وادعني فإنك تجـدني

قريبا بجيا (1).

## دعاء قبِل النوم





 وأعوذ برحمة الله، وأعوذ برسول اللّه صلى الله عليه وآله مـن شـر مـا خلـق وذرء
(1) الصدوق، الآمالي، ص عrء، الجلسي، بكار الأنوار: ج rاص

وبرء ومـن شـر العامـة السـامة(1) ومـن شـر فسقة الجـن والإنس، ومـن شـر فسقة العرب والعجم، ومن شر كل دابة في الليل والنهار، أنـت آخذل بناصيتها إن ربي على صراط مستقبم وتعوذ من شئت(ب).

## دعاء بعلد صلاة جمفر

٪.

 الله حتى انقطع النفس، يا حي يا حي حتى انقطع النفس يا رحـي

 عليك، وأحمدك (r) ولا غاية لمدحك، واثي علي عليك ومن بلغ غاية ثنائك، وأبجدك

 عليهم عطوفا بجودك، جوادا بغضلك، عوادا بكرمك، يا لا إله إلا أنت المنـان ذو الجلال والاكرام.
وقال: يا مفضل إذا كانت لكك حاجـة مهمـة، فصل هـذه الصـلاة، وادع بهـذا الدعاء، وسل حاجتك، يقض الله حاجتك، إن شاء اللّه تعالى وبه الثقة(غ).
(I) يعنى العامة والخاصة أو ذوي القرابة، راجع معاني الأخبار ص (YY (Y)

(r) في مصباح المتهجد: وأبجدك.


. الفصل الرابع: مسند المضنل بن عمر الجعفي

## مز أدعية الإمام الصادق عليه السلام

§ 91




 مولاي أنت عظيم العظماء، وأنا أسير الاسراء، أنا أسير بـذنبي مرتهن بيرمي،


 واغفر لي ما لا يضرك يا أرحم الراحمين" (1).

## دعاء جامع

 المفضل قال: قلت لأبي عبد الهّ عليه السلام جعلت فدالك علمـن إلمني دعـاء جامعـا، فقال لي: احمـد الله فإنه لا ييقى أحد يصلي إلا دعـا لـك، يقول: سمـع الله لمن

حملده




## دعاء السمات

٪ §












 والأرض حتى يكثر دعاؤه شوقا مني إلله، وإذا دعـا الكـافر يقول الله عز وجـل صوت أكره سماعه اقضوا حاجته وعجلوها له حتى لا لا أسمع صوته، ويشتغل بـا طلبه عن خشوعهـ.
قالوا: فنحن نحب أن تُلي علبنا دعاء السمات الـذي هو للشبيور حتـى ندعو
به على ظالمنا ومضطهلنان، والمخاتلين لنا والمتعززين علينا؟
 حدثني محمد بن سنان قال: حلثني المفضل بن عمر الجِعني أن خواصـا من من الشبعة
(1) الشيور: هو البوق، وقال ابن الأئير: اللفظة عبدانية. انظر النهاية: ج بص *ع؟.
. الفصل الرابع: مسند المضضل بن عمر الجمعي




 اللدعاء بالباقي، وارفضوا الفناني، فانْ ما عند اللّه خير و أبقى،










































الفصل الرابع: مسند المفضل بن عمر الجمفي


















 ثم تذكر ما تريد ثم قل: يا حنان يا منان، يا بديع السماو الماوات والأرض

 بي كذا و كذا.... و انتقم لي من فلان بن بلا فلان، واغفر لي ذنوبي ما تقدم منها ومـا

وسلطان سوء، إنك على ما تشاء قدير، وبكل شئ عليم، آمين رب العالمين (1).
 الجلسي، بحار الأنوار: جیV ص 90. (0)

## خلاصة البحث

مـن خـلال المضي في فصـول ومباحـث هـذه الدراســة خلص الباحــث إلى التتائج الآتية بعد أن عالج المشاكل التي إنطوت علمال عليها حبا

 وتُكـن البحـث مـن كشـف الغمـوض في هــنه الناحــة وذلـك مـن خـلال بيـان الأنسباب الرئيسية للتوقف في توثيقه.
 مصـنفات مذهبيـ، تحفها المخاطر في تحديـد الحـــائق التاريخية وتزييف الأباطبـل

 الأخرى.
ثالثأ: إن كرة المؤلفـات المنسوبة للمفضـل حتمـت على الباحـث تصنيفها إلى

 والكشف عن مذاهب الناحلين لتلك المؤلفات.
رابعأ: ظهر للباحث بعد إحصاء وترجمة مـن روى عنهـم المفضـل ومـن رون رورا
 مروياتها.

خامسأ: كان في ثناء الأئمة الطاهرين عليهم السـلام ورد هـم مـن طــن على
 الشيعي سواء في الكوفة أو غيرها.

 المضضل منها وبر اءته من الانتماء إليها

 والأخــلاق وكـان للمفضـل دور كـبير في نـــل روايـات الائمـة في تفسـير التــرآن خاصة، وقد غلب على رواياته ذكر مناقب وفضائلّ أهل البيت عليهم الليان الهام وصلى الله على محمد وآله الطبيبن الطاهرين والمحـد لثّه رب الحـلمين أولاً وآخرأ وظاهر أ وباطنأ.

## الملا

## الملاجق رقم(1)

## الرسالة المفضلية

حـثني أبو محمـد نصـر بـن محمد قال: حـدثني أبو الحسـين محمد بـن علـي
 حدثني جعغر بن مالكك النزاري الكـوفي، عن عبد الثه بـن يونس الموصليني، عن عحمد بن صدقة العنبري عن محمد بن سنأن الز اهري، عن صفوان المضل بن عمر الجِعفي، قال: قلـت لمولاي جعفر الصـادق الوعد منـه الرحمـة وقد خلوت بهـ ووجـدت الثفرصة منه، وكنت اتمناها وآنست به لسؤلي له فله فلقلت:

 عقول بكركة أو سـكون؟ وكيف ظهور الغيبـة للخلـق الضـعـيف؟ وكيف يطيـق الخلّق النظر إلى الخلألق؟



 وسحقاً لمن يروي ما لايدري، ويعتقد مـا لايصـر في عقلى ولا ولا يصح في عقل ولا

 الناس قدره، الذني يكسـده المقربون، ويلعنه المخخالثفون، وهو منـا قريبـ، ولـدينا

بجيب، وساكشف لـك يـا مفضل فاستمع لما يوحى إلبكك، وانظر بعـين عقلكـ،







 الامر).
يـا مفضـل سـر مـولالك لطيف غـامض، إعلـم إن الـذات تجـل عـن الاسمـاء والصفات، غيب كتنع ولا كتتـع عنه بـاطن لا يستر عنه، خغي الضـنمير، لطبف



 وحبث كان، فلم يكن إلا هو.
واعلم يا مفضل إن الظهور تمام البطون، والنطق تمام الصمت، ومتي ومتى لم تم تكن الحكمة تامة في بطونها كاملة في ظهورهان، كانت الحكمـة ناقصـة من الحكـبم وان كان قادرا.
قلت: زدني يا مولاي واشرح صدري حتى ييما به من قرب مني ونظر إلى

فقال: أعرفك بحقيقة المعرفة الذي يقرب منك من مشا بنوري، ثم قال: يا مغضل، إن ظهور الأزل بين خلقه عجبب، لا يعلم ذلـك إلا إلا عـالم خبير وان ذلك الصعب.





 الأنزعية هي ذات الضّباء والظل، وهي التـي لم تتغير في قديم الـدهور، ولا ولا فيبـا
 هيولى المهولات وأس الحركات، معلة كل علـة ولا يعلهـا شـيء ولا يعلـم مـاهـي إلا هي.
 ووصية، وباطني غيب لا يدرلك لبست كل الباري، ولا البـاري غيرهـا وها وهـي هـو إثباتأ وإيماداً وعيانأن ويقيناً ولا هي هو كلأ ولا إلا
 أقص به عن بعض صفة من صفاتكك به يا مولاي. فقال لي: يا مفضل: سل عما أحببت.
قلت: يا مولاي تلك الصورة التي رأيت على المنابر تدعو من ذاتها إليا إلى ذاتها
 فكيف لي علم هذا الموضع؟

فقـل: يـا مفضـل تلـك صفات النور وقمص الظهور، ومعــلـن الإشـارة، وألسن العبارة، حجبكم بها عنه، ودلك منها إليه، لاهي هـو، ولا هو هو غيرهـا


 وأقر، وعذاب على من جحد وأنكر، ليس وراء واءه غاية، ولا ولا له نهاية.
 فقال: الواحد هو محمد إذا سمي، وحمهد إذا وصف. قلت: يا مولاي، فعلي؟
 وإمامة وباطني غيب لا يدرك). قلت: يا مولاي، ما باطن محمد؟ قال لي: نور الذات، وهـو أول الكـون، وبـد

 الأعداد وعاد لها ومنه بدؤها وجميع الأعداد فإليه عودتها، وهو الما ولمكنون لها


 يخرج البهم وهو المترجم لهم بما يمده سيده من علم الملكوت وجلايلة المالة اللاهوت. قلت: يـا مـولاي، قول السـيد المـمي: انـا وعلـي كهـاتين لا أقول يمينـأ ولا شمالأ، واقرن بين إصبعيه؟
قال: يا مفضل أليس أحد من أهل المع ألمرفة أن يفصل بين الاسم والمُعنى، لان الاسم اخترع من نور الذات، فلسس بينه وبين النورفرق ولا فاصلة، فلأجل ذلك

قال:(انا وعلي كهاتين) إشارة منه إلى العـارفين أن ليس ثـم فصل، ونكـن لـيس

 باريه واسطة إلا أنه بدء الأسماء، فلأجل ذلك قالن قال: أنا وعلي كهـاتين إشـارة منـه إلى العارفين، فمن عرف الاشارة إستغنى عن العبارة، ومن عرف مواقع الصفة بلغ قرار المعرفة.
 الإشأرات وعرف الدلالات إعتدل مزاجـة وصـح منهاجـه وأبصر في الظلـم ونـا ونـا
 المقربون في جنات النعيم، يا مفضل: حاضر انت ام غائب؟ فقلت: يا مولاي بل حاضر .

 والنعوت والإشار ات واقعة بألواحد القديم الاسم العظيم. يا مفضل: إن جابر بن عبد الله الانصاري كان يكدث عـن عن مولاه بأحادريث،



$$
\begin{aligned}
& \text { بشيء مكا عايته من قدرة مولاك يوم الاحز الابئ } \\
& \text { فقال: حبا وكرامة. }
\end{aligned}
$$




إعلموا أني رأيت عمرو بن ود العامري وعكرمة بن أبي جهل وغالـب بـن


 الخطاب وسعد بن أبي وقاص في طرف العسكر يرشقان بألنبل فمـا لبُوا حتى
 رسول الها أين كاشَف كربي وممفرج الهـم؟ عني أين منجز وعدي؟ أين

قاضي ديني أين علي بن ابي طالب؟
فعلمت انه دعا ربه وطلب إلى من يبيهي عند كربته ليْبت على الخلّق دلالته
وحجته ويوري للخلق حاجته الى ربه.

 اليماني المخزومي لنرى مـا يكون منه، فكأنني أنظر إليه وقد قتل عمـر وطرد

 وشاهدناه وإذا نظرنا الى اشارة المسلمين اليه في عسـكر المشركين رأيناه يضرب ويقتل ويطرد، ثـم نعـيـد أبصـارنا فنراه قائمـا يلـو
 حزب منهم يراه في أثره ويتأمله في عقبه بصورته التي لم تزل ولم تزول ولم تتغير

ولم تتحول.
فقلت لـذيفة: هل رأيت من قلدرة مولاك في خلقـه كمـا رأيـت ونظرت كمـا

فقال: يا أخخي ما رأيت فالأمر عظبم والخطب جسبم.

ثم عاد أمير المؤمنين إلى رسول الله والمسلمون على جهتين، فأكثرهم يمهـع



 قالت الجماعة الحاضرون: صدقت يا جا جابر هكذا يفعل الله بألعدائهو.
 ومناجاة الطالبين ودلالات على رب العالمين. قال المفضل: قلت يا مولاي: أبدأ بالبينات. قال: يا مفضل لا يسع الكشف.


 أنوار لا أجسام ولا بشر، والصهورة الأنزعية هي ذات ات الضيا والظا وهل وهي الـتي لم تتغير في قديم الدههور ولا فيما يكدث من اللدهور المار والأزمانمان.
 الميولات، ومأزلة الأزليات ومظهرة المعجزات وات والثقدر الباهمرات ظات واهرهـاتـا منعقـد

 رباني فإذا قيل لهم إنه معنى المعاني والرب الصمداني تولوا وكفروا،
 ومن عبد ما لا يرى يوشكك انه لايكون على شيء فلمـا دلهـم على ذاته وصـرح


 مولاك العين.
يا مفضل: فمن عرف الصفة بلغ قرار المُمرفة وقرار المعرفـة هي حقيقـة المُنىى
جلت قدرته.



 عِلِمَّ)
وأنا مفسر لك هذه الآية، يا مفضل وهي في وجود مولالك وظهورهه، اعلم ان المشكاة هي الصورة المرئية الأنزعية، والمصباح ما بطن وهـو الضّباء والظل اللذي ذكرته لك.
 الذذات لانها لا توصف ولا هي في المشرق فيخلو منها المغرب ولا ولا في المفرب فيخلو
 الصصورة التي ظنوا انها بشر اوهي نور الضياء والظل من ورائهـا وهي نور الذات

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) ليست اية من القران. } \\
& \text { (Y) الحشر: Y (Y) } \\
& \text { (Y) النور: ror }
\end{aligned}
$$

ولسان الإشارات، فتلك لسان الحق لا لسان لــم ولا عظم يهـدي الله لنوره مـن يشاء.
يـا مفضـل: وقفـت على سـر اللّه الخفي وظـاهره الجلـي وباطنه المنـيع وذاته










 الذات فظهر منه، ولا ظاهر أ منه فبطن فيه، بل النور مـن الـذات مـن


كالفيء من الشبح.
 الـذي تشـخص للخلـق لينظروه ودلهـم على باريـه ليعرفوه فهي صـي



غير محدث ولا مصنوع، ولو كان ذلك النور محدثأ لكـان الذات محـثأ، وهـذا هـو
الكفر
 الكاف والنون، لأنه متصل بنور الذات الأحد الذي لا يحد لأنه غاية مـن قصـده ونهاية من طلبه والباب من دون الاسم ومن دون دون ساتئر الئر المراتب.

يا مفضل أتدري لم سمي احمد؟
قلت: لا يا مولاي؟
قال:: من حمد الخلائق وإتباعها له.
يـا مغضـل: مـن قـال يـا اللهّ وسـائر الأسـامي الربانـية فانــا بألواحـد التوسـل والدعاء.




الصراط الذي لا إعوجاج فيه وعرف السر الخني والنور المضي. يا مفضل وكل إسم للاسم واقع بباب وحدانية ام ام الحروف الياء، وكذلك إلته

 فعظموه، وتأخر الألف عن السجود فناداه مولاه، ما منعك وأخرك عـك عن السجود أيها الألف لم لم تسجد كما سجدت سائر الحروف؟
 كنت آخرها وجعلتك أولها، والياء آخرها وعطفها عليه.

فجعل مولالك يـا مفضـل مـادة الحـروف مـن البـاء الـذي هـي شـخـص البـاب

 حقيرة، ملك الحمد بالذي هـو واحـد حسـب جهـد مـن سبق وغايـة لضـــير مـن الحق.

 تعطف الباء الذي هـي شـخص البـاب الألـف الـذي أولهـا، وأصـله فنـاداه فـأورد
 يدعي ويناجي، فالياء منكشفة والألف أولها وهما مشتملان عليان عليها، فالبـاب بكـل شيء علبم بما يمده سيده من علم الملكوت وجلالة المبير المبرت فقلت: يا مولاي، قد إتضـح لـي الحـق بـــا قلته لـي إيضـاحاحأ ويقينـأ، فمعرفتي ببقية الحروف التي خلقها الله وبابه بالوحدانية.
قال: يا مفضل انصت لما به الله أيدك وتوكل ونل عليه إنه كان بألؤليبين رحيما. إن الثمانبة وعشرون حروف المعجم منها الياء اللذي باشر منها الطالب ومنه



 ما بين أيديهم وما خلفهـم ولا يشـفعون الا لمن إرتضى بـه وهـم مـن خشـية ربهـم

مشفقون.
ومن هولاء- يا مفضل - يكون مداد المنبئين والنجباء والمختصـين والمخلصـين والممتحــنين والكــروييين والروحــانيين والمقدســـين والســائحين والمســتمعين

ومـن هؤلاء يكـون مـداد الطالبين، فاحمـد الله على مـا خولــك مـن معرفتـه
 الطاهرين، والسلام على من إتبع الهدى وخشي عواقب الردىى ولا حول ولا قوة


## الماجثق رقهم(

## بعض الاحاديث برواية اللمضل مز غير طرق الاعمامية

** - عن المفضل بن عمر قال: قالل ابو عبد الثه علهه السلام: قد كنت فرضـت عليكم الخمس في اموالكم فقد جعلت مكانه بر اخوانكم

 بن الحسن العلوي الحسيني، قال: حلثني محمد بن همام ، قـالل، حـدثنا جعفـر بـن


 حدثني قيس بـن ورقـاء، قـال: رأيـت أمير المؤمنين صـلوا

 بسيف، وقد ازدحم الناس حول منبره، فرقى المنبر وعـلا حتى وقف منهـ (على)





أُجْمُعِنِن


 هبط، وما عرج، وأنا اعلم بما أخغيتهم وما أعلتنم.

فقـام إلبه رجـل مـن أقاصي القوم وكـان مـن كندة يقـال لـه هــلال بـن نوفل الكندي، وقال: يا بن أبي طالـب، إن هـذا العراق لـي
 فقال أمير المؤمنين: أيها الغافل الأحمق الجاهل ولما هب إلى سقر.

 على شرف المسجد والناس ينظرون إليه متعجبين متحيرين فيه، فقامت قبيلة كـدندة
 وكاهن العر اق فاحذروا على أنفسكم فقد ترون ما فعل بصاحباحنا؛هذا اليوم علينا الينا، وغدأ عليكم، فاضطرب الجامع بمن فيه وككر الضجيج، وتنادت العرب كل قل قبيلة باسمهم وأمير المؤمنين في خطبته لا يلتفت إليهم. فقال بعضهمه:


 اجتذبوا بأيديهم قوائم السيوف ليس فيها قائم مركب على رجلى نص وأنـا أنظر إليههم وقوائم السيوف بأيديهم، وأقبل بعضهـم على بعض، ، يقوم كل رجل ملـي منهم إلى جغن السيف فيكبه ويضرب بـه الأرض حتى يكسره؛ كل ذلـك طمبـأ أن يخرج




 فاتبعت أثره حتى أتيت البـاب وطرقته فخرج إلـي قنبر وقالل: ادخل، و ولــق بـه جماعه من أصحابه منهم أبو الهيثم بـن تيهان، وعمـار بـن ياسر، وطرمـاح بـن

عدي وجماعة من أصحابه، فدخلنا عليه صـلوات الله عليه وقـد جلس ينظر في

 مائتان وثلاثون فارسأ ومائة وسبعون راجلألأ.
 مولاي، الذين اجتمعوا اليوم ثلاثون ألف رجل ولا ولا شك إن في الث البلد مثلهم.











 أيام ثم قصدنا الجلامع والناس يهرعون إلى المسجد، فرأينا المطايا بباب الجلامع وقـد ازدحم الناس عليها.
 بعد جمل حتى اجتمـع الكـل بحضرته صلى الله عليه، فقـال: أهـدى إلـي المؤيـد
 خز انته هذه السيوف حتى يصل إليهم عوضها.

ثـم أمر أمير المؤمنين صـلى اللّه عليه بيعها والنـداء عليها، فبيعـت في مـدة



 فأقول له: منذ كم ملكته؟فيقول: هذا والله ارثي عن أبي وأبي عني أبي أبيه، فأقول:

 عنقي منذ ملكته عن أبي.وأخبرت بذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه، فقـال: كل

 الكوفة، فهذا أمر دلائل الكوفة.

 عين الحياة فمن عرفنا وتولانا فقد شرب من عين الحياة، واحياه الله الحياة الدائمة في الجِنة وانجاه من النار
**- عن المفضل بن عمر قال: قالل الامام الصادق عليه السلام: من جمع بـين


 بظهور قدرته ويمشاهدة معجز اته فاؤئك اصحا اصحاب امير المؤمنين *- عن المفضل بن عمر قال: حججت ودخلـت يومـا على مولاي الصـلا الصـادق
 من الثواب؟ قلت الله اعلم وانت يا مولاي، قال: من طـاف بهذا البيت وصلى

ركتين عند مقـام ابراهبم كــب الله لـه الثف اللف حسنة وبحا عنه الف الـف سيئة، فقلت: جعلت فداك كِ كل هذا؟ قال: يا مغضل الا انبئك بما هو خير من هـنـا كله؟ سعيك في قضاء حاجة اخخك المؤمن .

 يبب من حقه ولا يسال الناس شيئا من حطام الئنيا ولو مات ليحبا حياته كنافا
 سبَاتّا).قال: هو باطن الباطن وجعلنا علمكم مكتوما وسركم خخزونـا عن المقصرة


 يكره الكافر الموت؟فتبسم ثم قال: لان النفس قد خر برج بلاء عظيم وشدة شديدة فهي تكره ان ترد الى ذلك.


 يفعل فاكون انا الاخذله بكعه.
*- عن المضضل بن عمـر قـال: قلـت لمولاي الصـادق علينـا منه السـلام: مـا احسن تواضع الاغنياء للفقراء طلبا لثواب اللهّ ؟قال: واحسن منه تيه الفقتراء على الاغنياء

* *- حدث الشُيخ الثقة ابو الحسين حمد بن علي الجلمي قدس الهّ روحه عن

 وقلت: يا مولاي الامام يوت؟

فقال: كل نفس ذائقة الموت.فعدت الله وهوفي خلوة في منزله فقلت: يـامولاي الامام يموت؟فقال: المؤمن لايموت والايمـان لايموت فكيف يمـوت الامام مكفقلـت ياسيدي ايش هذه الغنيـة؟فقال لـي: يامفضـل مـن وراء هـذه ستر رقيقن، تحجبكم

 يامولاي اين نجدكم عند المُنة والشدة؟ فقال: تحت تيجان الملوك.فقلتـ: ومـا معنى تيجان المـلوك الجببابرة فاذا دهم احدكم امر من جبار لايطبقه فلبناد في سره: يامولاي، فيجبيبكم من تحت لسان ذلك الجبار .فقلت: بع تعرف الاجابة. قال: بسرعة الاقالة من المُنة



 الايمان فتعلم انه كافر .قالل لا. قال: فانما عليك المواساة لاالمساواة.
*- حدث ابو الحسن علي بن عبد اللّه الموصلي قال: حدثني شـيخي يعقوب


 على البعد كما ترونهم على القرب؟
 القيامة، ثم قال: لو نصحتم في الاخوة لاتصن لاتصلت بينكم الانوار حتى تروهم على البعد كمأ ترونهم على القرب.
*- عن يميى بن معين السامري عن ابي علي البصري الشيرازي رضي الشاله


 والصيام والصلاة.قلت: زدني يامولاي.قال: بذل الجلاه له افضل من بذل المال اذا لم يكن له مال.
**- روى المضل بن عمر عن مولانا الصادق الوعد منه الرحمة انه قـال: ان



والادمان على مواصلته.
٪- عن اببي جابر بن الحسن الصفا بمدينة اللاذقيـة في ذي القعـدة سـنة اثنتين واربعمائة عن شبخه عقيل بن محمد الجيراني عن شـيخه ابـي عبـد الله الحسـين بـن




 ويضربون الرقاب وياخذون الاموال من غير حل فعلـيهم لعنـة الله.قلـت: مـاهم

 والمساجد واموال البتامى ظلمـا ويتجرون بالاحكام وياخـذا

 الثعالب؟قال: القراء في المساجد يظاهرون النـاس بالديانة ويظاهرون الله بالخيانة

فعليهم لُعنة الله.قلت: يامولاي: من هم القردة؟قال: هم التجار الفجار الذـين اذا

 الذين يكلقون خلاهم ويتشبهون بالنساء وينكحون بادبـارهم ويطبلون ويزمرون ويدفدفون فعليهم لُعنة الله.

 خطرا، بجهولو الاقدار، تلوح في وجوههم انوار ربهم، بهـم يبري قطر الامطبار، ان شهدوا لمن شهلوا انصفوا، وان تغرقوا لم يعرفوا فعليهم من اللّه السلام سـلام مبين، آمين.
\%- عن المضضل انه قال: سرت مـع مولاي على سبيل الفرجـة واذ برجـل متعلق باستار الكعبـة وهـو يقول: اصـبحت وامـو


 للجبال ان تزول عن كانها لزالت.قال المفضل: فسرت حتى اتيت الر جل فـل فسلمت عليه فرد علي السلام.فقلت: يااخي انت من تطبعك الجبال؟
 ان طلبت منه شيئا اعطاني وان طلبت العافية عافاني، واي شيء يكون احسن مـن

ذلك؟
*- عـن المفضـل بـن عمـر انه قـال: سمعـت مولاي الصـادق يقول: معاشر
 روايات اخبارنا.فمن كثرت روايات اخبارنا عنده عظمت منزلته عند باريه بعدد روايات اخبارنا.
**- روي عن المفضل بن عمـر قـال: قلت لمولاي: ارى مؤمنـا غنـيا ومؤمنـا




 واماالكافر الفقير عرف باطننا وظاهرنـا فلـم يعمل بظاهرنـا ولاباطباطنـا فافقرنـاه في الدنيا والاخرة.



 منزله حتى يُيئهم، ولا يعطونه حتى يسالهم، بتجبر وتكبر.قلت: سيدي، مني من وفـي عهـل، ومـن قصر فعلى نغسه جنى.قـال: صـدقت امــا هـي اعمـالهم تـرد الـيهم يامفضل.


 وقرنت حقه بكقي فلم يقوموا بالواجبب.قلت: سبدي سبقت رحمتك سـخطك لاصنك،
 بلى ياسبدي.قال: حقي حق المؤمن وحق المؤمن حقي.
 بعض طرقات المدينة واذا باعرابي يذبح شاةويقول فلاعين تراه قال المفضل: فزجره الُصادق علينا منه السلام وقال له مه ما احتجب

الله عن خلقه واما خلقه للظلمة والكدر الذي فيهم حجبوا عنه فـاذا شـاء عرف بنفسه لمن يشاء．
＊－قوله انه قال سايرت مولاي الصادق علينا منه السلام في بعض طرقات







 موجود كما رسله موجودة في هذه الدار（1）．
（1）هـذه الاحاديـث غير معتبرة عنـد الاماميـة وائما هبي منقولـة من مصـادر كــبـ


 ينظرمثلا：（الججموعة المفضلية، كـاب جممع الاخبار، رسائل الحكمة العلوية ويقية سالسة التراث العلوي）

رسالة المستشرق شترّت تثان إلى مصطفى غالب
بشأن خططوطات كتاب الهفت الشريف
Haun ling 20 Incali99


























 -ixfin is Tritixgor 1743
 صوركان ءن الكتابين المرسلين من البروفسور شترططان للمaیَ

$$
\begin{aligned}
& \text { ك }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { الهدعائيما }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { - } \\
& \text { الصفحة الارلى من المُطوطة }
\end{aligned}
$$

 نورقن
 نَّقدّ全
该 كr
 الـُن والزد קَ 2hلسivile




(ovr)

صور بعض الطبعات لمؤلفات المضضل بن عمر


## تَوَحيلُ الـمُفَضْ

ssho!
在 قودا



باع


*إلمام جمْر الصادق nogio
tyig miAr-1..




## المصادر والمراجع

$$
\begin{aligned}
& \text { *- القرآن الكريم. }
\end{aligned}
$$

> العربي، بيروت).
> \%- \%- الاحسائي، الحمد بن زين الدين(ت)




الاصطهبناتي، التيخ حمد حسين.

والتوزيع - بيروت، الطبع العامة الاولى سنة 1990م.



العاشر).
₹ - تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة:، الطبعة الثانبي، مؤسسة
النشر الاسلامي - قم المسرفة - IEIV هـ.

0 - جامع الرواة، منسورات مكتبة المرعشي - قم المقدسة - با


 نشر وتصوير: منشورات الرضي - قم المقدسة.




^- أسد الغابـة في معرفة الصـحابة، أشُراف معرفة: مكتـب البحوث في دار الفكر(بيروت- YY0(1) هـ).




 كوثر، مركز الطباعـة والنشـر للمجهـع العـلمي لاهـل البيـت علـيهم السـلام، دار التعارف، بيروت، سنة) *- *- الابطحي، عمهد بن علي الموحد.

 - Ir- صحيح البخـاري، طّ، تعقيق: مصطفى ديـب البغـا، دار ابـن كثير الليمامة، بيروت، 19AV. (7 أجزاء).
r| - التاريخ الكبير، 11 مـج،(طبع معه بيان خطأ البخاري في تاريخه لابن أبي

 *-
 الحيدرية - النجف الأشرف - 1970 / ما مـ




.(A) 7 Cl
17- تأريخ الانئمة ووفياتهم، دراسة وتحقيق الدككور: ثـامر كاظم الـفـاجي،



 *- البرقي: احمد بن محمد بن خاللد(ت •Y

 الطبعة الثانية، دار الكتاب الاسلامية - قم المقدسة.
 -ץ- البرهان في تغسير القرآن: الطبعـة الثانية، مطبعـة آفتـاب - طهر ان ان - نشـر وتصوير: مؤسسة إسماعيليان - قم المقدسة.





*- البروجردي، الحاج آقا حسين الطباطبائي(ت با هـ).
 *- البحراني، الشيخ عبد الله.
 الموحد الأبطحي الأُصفهاني، نشـر: مؤسسة الإمام المهـدي(عليه المـلاملام) - قـم
 *- *- بلوي، الدكور عبد الرحمن:
Y0- سلمان الفارسي والبواكير الروحية للإسلام في إيران، بحث للمستشرق ماسسينون، ضمن كابِ(شخصيات قلقة في الإسلام) ترجمة بلدوي.
 وV- موسوعة المستشرقين، الدار العلمية للفلسفة، بلا تاريخ طباعة.


السلام) - قم المقدسة - الطبعة الأولى، ع•عا هـ.
*- التفريشي، مصـطفى بـن المسـين المسـيني(مـن أعـلام القـرن الـــادي

وب- نقـد الرجـالل، تعقيق، مؤسسـة آل البيـت لإحيـاء الـتراث، طا، مطبعـة
ستارة(قم: I乏\A هـ).
*- التستري، الشيخ تحمد تقي.
-بَ- قاموس الرجالّ، طا، مؤسسة النشر الإسلامي، (قم، إعاعهـ).

 *- الجِففي، المفضل بن عمر (ت أوائل الثقرن الثالثن).
 برواية المضضل بن عمر، تحقيق مصطفى غالبّ، دار الأنـدلـس الطبعة الأولى سـنـة
 rr- كتاب الهفت والاظلة من فضـائل مولاتا جعفر الصـادق عليه السـلام برواية المضضل بن عمر، تُقتيق عارف تامر ر المر



 لاجل المعرفة، ديـار عقـل - لبنـان، الطبعـة الاولى سـنة




 أيران، الطبعة الاولى سنة YYVIEهـ.
7 ج- كـاب فكّر، للامام أبي عبـد الله الصـادق عليه السـلا م برواية المفضـل بن عمر، بذيله شروح وتعليقات العلامة المجلسي، تحقيق الشيخ قيس العـير العطار، مـن سلسلة مصادر البحار العدد(1)، منشورات دليل ما، قـم - أيران، الطبعة الاولى
 ويذيله شروح وتعليقات اللعلامة المجلسي، تحقيق الشـيخ قيس العطـار، منشورات

دليل ما، الطبعة الاولى سنة RYV اE م.




هr- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق، أحهـد عبـد اللغفـور عطل،
طع، دار العلم للملايين، (بيروت: V•عا هـ).
|بلجابلقي، علي اصغر(ت (تاباهـ).
"ع- طرائف المقالل، تحقيق الّسيد مهلي الرجائي، (طا، مكتبة المرعشي، قـم،
(-ه)

اع- إثبات اللهداة بالنصوص والمعجز اتم: تعليق وإشر اف: أبو طالـب تيلبيل
اللتبريزي،
 مؤسسة آل البيت(عليهم السالام) لإحمياء الـتراث - قـم المقلسـة - الطبعـة الأولىى،


(A NOT
ץ؟- لسان المليزان: لابن ححر العسقلاني، تحقيق: عـدة مـن المحتقــين بإشـراف محمد عبد الُرحمن المرعشلي، الطبعة الأولى: دار إحباء التراث العربـي + مؤسســة


. (م) 1 ミ $\wedge$

طץ، دار الكتب العلمية، (بيروت: 1ڭ10 هـ).
 هـ - الحر انتي: أبو محمد الحسن بن علي بن الحسِين بن شعبة(من أعـلام القرن

الرابع الهجري).
QV- تحـف العقـول عـن آل الرسـول / مؤسسـة الأعلمـي، بــيروت، طم،

.

الكتب العلمية، بيروت، •199م. (ع أجزاء).

.(هros
§ - ا الثقـات: بإعانـة وزارة المعـارف للحكومـة العالِية اللهنديـة، تحـت مراقبـة



| الخامس)
 ج، ب مـج، الطبعة الأولى، مؤسسة الطبع والنشر التابعة لـوزارة الثقافـة والارشـاد
الاسلامي - إيران - | | أه / •199 مـ
*- الحميري، الشيخ أبو العباس عبد الله بن جعفر(من أعلام الترن الثالـث

ا0 ا0 قرب الإسناد: تحقيق ونشر: مؤسسـة آل البيت (عليهم السـلام) لأحــاء

 |
ار الج شرح نهج البلاغة، مراجعة وتصحبح: لجنة أُحياء الـذخائر، منشُورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لا. ت. (0 أجزاء).



$$
\begin{aligned}
& \text { \%- حيدر، أسد: }
\end{aligned}
$$

عه - الإمام الصادق والمذاهب الأربعـة، طץ، دار الكـــب العربي،(بيروت:
. 1979
*- الخلي، الحسن بن يوسف المطهر الحلي(ت (ت لمr7ه).

 الالسيد مهدي الرججائي، نشر: مكتبة آية الله المرعشي العامة، مطبعة سيد الشههداء الطبعة الأولى - - $1 \times$ هـ






O^- وفــات الأعبـان وأنبـاء الزمـان، تـح د. إحسـان عبـاس دار الثقافـة،
(بيروت- 197^).
هـ - الخيون، رشبد(معاصر).

الثانبة سنة V- Y م.


. 1991
ا7- الهدايـة الكـبرى،(تـاريخ الـنبي والائمـة ومعجـزاتهم المسـمى بالهدايــة
 مؤسسة الاعلمي للمطبوعات، طا سنة 11 با م.
rד- الهداية الكبرى، تحقيق وتقديم: ابي موسى والشُيخ موسى، دار لاجـل المعرفـة، ديـار عقـل - لبنـان الملفــة السـابعة مـن سلســلة الــتراث العلـوي، طا سنةV••Y م.





الاسلامي - قم المقدسة - ISIV هـ).

ITTV TY- مقتـل الحسـين، تحقيق محمـد السـماوي ط الزهـراء، النجـف
*- الخوئي، اية الله السبد أبو القاسم الموسوي ت(1اء(هـ).

رV اV معجم رجال الحديث وتغصيل طبقات الرواة: بY ج، الطبعـة الرابعة،


^\1 - كناية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر (عليهم السـلام): تُقيق:

الديلمي، الشُيخ حسن بن أبي الحسن(من أعلام القرن الثامن الهجري) الـيري).
 - V. أعلام الدين في صفات المؤمنين، تعقيق ونشر: مؤسسة آل البيت(عليهم السلام) لإحياء التراث - قم المقدسة - الطبعة الثانية، *- ابن داود، تقي الدين الحلي.

 . ( ) 1rev/
(VY الصفا(القاهرة: Y Y Y م).
الـا التلمري، طr، دار الكتاب العربي، بيروت، 199V. V\&- تذكرة الحفاظ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الـدكن، الهند، $.191 \varepsilon$

Vo - ميزان الاعتدال: تُعقيق: علي محمد البجاوي، ₹ ج، ₹ مـج، طبعـة: دار


(الحرائج والجر ائحع، تحقيق: مؤسسة الإمام المهدي، ط، المطبعـة العلميـة
(قم - 9 ( 9 (هـ)
(الدعوات:(سلوة الحزين): تحقينّ ونشـر: ملرسـة الإمـام المهـدي(عليـه


*     - رسول كاظم عبد السادة(المؤلف).
 -V4 أحلـى عشـرين قصـيدة في مـدح الامـام علـي عليـه اللسـلام، دار المحجـة

البيضاء، بيرون لبنان طا.

- •

المقدسة، طا .
| (
منشورات أمانة مسحد الككوفة والمزارات الملحقة به طا Mr.ا Yم.

الاعتصام - قم الطبعة الاولى، سنة^هب
ه- زيعور، الدكتور علي(معاصر).
بَ


ع
المحهودي،
*-اللببحاني، إية الله الشّيخ جعفر (معاصر) .

قم، الطبعة الثانبة سنة IEYA هـ ـ الم
*- السبفي، علي اكبر المازندراني(معاصر).

Tا التابعة لجماعة الملدرسين، الطبعة الثانية سنة

．（คへそ
－＾＾الطبقـات الكـبرى، طا، أعـد فهارسـها ريـاض عبـد الله عبد الهـادي، بيروت، لبنان، دار إحياء التراث العربي، 1990م．


－（ه）

النمازي، مؤسسة النشر الإسلامي،（قم، 1999م）．

السادس）．
191－جأمع الأنخـار：المكتبـة الحيدريـة－النجف الأشـرف－نشـر وتصـوير：


 والأئمة（عليهم السلام）من وللده تحقيق：نبيل رضا علوانين ألوان، الطبعة الأولى، الـدار

$$
\text { الاسلامية - بيروت - } 9 \text { •عا هـ / 19^^ م. }
$$


（هOAへ
9
． 1970
*- الشريف الرضي، أبو الخسن عحمـد بـن الحسـين الموسوي البغـدادي(ت
-9乏- نهـج البلاغـة: لأمـير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب عليه السـلام، تـح: صبحي الصالح، طا، IVAV هـ - الا 197V م، بيروت.
*- الصدوق، أبو جعفر بحمـد بـن علي بـن الحسـين بـن موسىى بـن بابويـة

90- الآماليّ، تعقيق: قُسم الدراساسات الإسـلامية مؤسسـة البعثـة، طا، مركز



 هاشم الحسيني الطهراني، مؤسسة النشر الاسلامي - قم المشرفة. 4^- ثواب الأعمالل وعقاب الأعمال، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغنـاري، مكتبة الصدوق - طهران.




 اللدأوري - قم المقدسة.


 ع،ا - الاعتقادات تحقيق: عصام عبد السيد.
1.0 - من لا يحضره الفققيه، تحقيق وتعليق: السبد حسن اللخرسـان، ع ج، ع مج، الطبعة السادسة، دأر الأضواء - بيروت - 1801 اهـ / 1910 م. 1.7 - الحعاني الأخبار، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفـاري، مؤسسـة النشـر

الاسلامي - قم المقدسة - آ ابا هـ ش.


- I•V بصائر اللدرجات الكبرى في فضائل آل حكمـد(عليهم السـلام):، تــديم



المعارف / مصر •19人/

 -11- بجمع البحرين، تحقيق سـيد أحــد الحسـيني، طץ، د. مطبعة،(طهران:
( $\rightarrow 1 \Sigma \cdot \wedge$
- الطبرسي، أبو علي الفضل بن الحسن(من أعلام القرن السادس) الجاس) III - إعـلام الـورى بـأعلام الهـلى: Y ج،



البجري).
الا 11 - مكـارم الأخـلاق:، تحقيـق وتقـديم: الشُـــخ حسـين الأعلمـي، الطبعـة
الأولى، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - عاعا هـ / 199乏 م. *- الطوسي، شيخ الطائفة أبو جعفر حمهد بن الحسن ت •7 7 هـ).


II乏
بصيرتي - قم المقدسة - 1r^0 هـ.
110 - الختيار معرفة الرجـال، (المعروف برجـال الكشي)، تصـحيح وتعليق:
حسن المصطفوي، طبعة: جامعة مشهل،
117- الاستبصـار فيمـا اختلـف مـن الأنخبـار، تحقيـق وتعليـق: اللسـبد حسـن


إيران، 0 7\%هـ).

المقدسة - \&|乏ا هـ.
*- ابـن طـاووس الحـسبني، رضـي الــدين أبـو القاسـم علـي بـن موسى بـن
جعفر بن محمد(ت اتحهـ).
ا19- إقبال الأعمال) الطبعة الأولى، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بـيروت

- 1997 / A LEIV
- 






Fr

$$
\text { لإحياء التراث - بيروت - الطبعة الأولى، 1E10 هـ / } 1990 \text { هـ م. }
$$

IY乏 - سعد السعود، منشورات الرضي - قم المقدسة - זTז1 هـ. 1Y0 - فرج المهموم في تاريخ علماء النجوم، منشورات الرضي - قـم المقدسـة -
TY - اY - فرح المهموم في معرفة منهج الحلال والحرام في علم النجوم للسيد أبـن





 الأعلمـي، الطبعـة الأولى، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات - بـيروت - \&ا乏ا هـ / - 1998
-

 السادس).
 بإشراف سماحة الشيخ جعفر اللسبحاني، Y ج، Y بمج، الطبعـة الأولى: انتشارات
أسوة(التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية) - إيران - rاعا هـ.


> السادس).

צrا - بجمع البيان في تفسير القـرآن، •ا ج، 0 مـج، منشُورات مكبـة آية الله
المرعشي - قم المُقدسة - r.عاغه.
*- الطويل، (محمد أمين غالب).
 *- الططبري، أبو جعفر عحمد بن أبي القاسم(من علماء القرن السادس).
 النجف الأشرف - الا
IOV الأولى،
*- الطبري،: عحمد بن جرير بن رستم، (من أعلام القرن الخامس).



ه- ه- الطوسي: عماد الدين أبو جعفر محمد بن علي(ابن حمزة).
 أنصاريان - قم المقدسة - r| اء هـ
 أوائل القرن السابع الهجري ).
ا اrV - مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، منشورات المكتبة الميدرية في النجف - الطبعة الثانية -

ڤ- العياشي، أبو النضر محمد بن مسعود(من أعلام القرن الرابع الهجري). 1r^ا- تغسـير العياشي -طهران - المكبــة العلميـة الإسـلامية.تعقيـق رسـول

المحلاتي.
هـ - الئسكري، الامام الحسن بن علي عليهما السلام.



المخامس)

- عاع - عــون المعجـزات، الطبعـة الثالثـة، مؤسسـة الأعلمـي للمطبوعـات -
 | اع - الكامل في ضعفاء اللرجال تحقيق: الدكتور سهيل زكار، A ع، 1 م مـج،

*- العاملي، السيد محسن الأمين، ت(YVI (هـ) .


للمطبوعات،(بيروت، r+ی(هـ).

*     - عثمان، هاشم عثمان(معاصر) ب

* *- عماد الدين، الدأعي ادريس القرشي(ت AVY هـ).

الِلامعة للدراسات و النشر والثّوزيع، بيروت، الطبعة الاولى سنة 1991 م
*     - بن عبد البلِليل، اللدكتور(معاصر).
 الفرقـة الهامشـية وسـبـادتها واسـتمرارها، دار المـدار الاسـلامي، بـيروت، الطبعـة

الاولى، سنة عهب

* *- غالب، الدكتور مصطفى.

*- الفر طوسي(الشيخِ عبد المنعمم).

1EV بيروت لبنان الطبعة الاولى سنة 19A1م.

*     - فيراني، شففيت(معاصر) .

1\&1 صراع الْبقاء الاسمـاعيليون في العصـور الوسـطى، دار السـاقي بـيروت
لبنان بالاشتراكك مع معهد اللدراسات الاسهاعيلية| طا سنة عY Yهـ.

*     - الفيروزآبادي، بجل اللدين ححهل بن يعغوب(ت AIV).




(ما القضاة، ، شرف محمود عحمل سلمان القضاة(معاصر).
101- ملدرسة الـلـديث في الككوفـة، رسـالة مقلدمـة الى كليـة أصـول الـلـين في
جامعة الازهر لنيل درجة اللـكتوراء، •191 م.

(الكننى والألقاب، ط1، المطبعة الحيلرية(النجف: •19V م).


(القاضثـي النعهـان، القاضـي أبـو حنيفـة النعهـان بـن حكهـد التميمـي
المغربي(ت تر
ع10 - دعانّم الاسـلام، وذكر الحـلال والحـرام، والقضـايا والأححكام، تحقيـت: آصف ابن علي أصغر فيضي، Y ج، Y مـج
שוּ
*     - القهي، أبوالحمسين علـي بـن إبـراهيم القهـي،(مـن أعـلام القـرنين الثالــث

و الثر ابح).
(97.)

100 - تغسير القمي:، تصحيح وتعليق: السِبل طيب الموسوي الجزائري،
 . $\rightarrow$ \& \&
 107 - كامـل الزيــارات، تحقيـق: الشــيخ جـواد القـــومي، الطبعـة الأولى،


* *-أقندوزي،: سلبمان بن إبراهيم الثندوزي الخنفي، (ت

10V أشـرف الحســيني، الطبعـة الأولى، دار الأُسـوة للطباعـة والنشـر - قـم المقلدسـة -
(\&)
 10^- الكافي، دار الككتب الإسلامية، (طهران - 70 اهـهـ). (1 أجزاء).

 المصطفوية، بمبائي، بلات.

-17- كنز الفوائد(طץ، مكتبة المصطفوي، قم، •1اغهـ)

الصغرى).
الجا - تفسير فرات الكـوفي، تحقيق: محمـد الكاظم، الطبعـة الأولى، مؤسسـة
 - 1990
*- الكاشاني، المولى محسن الملقب بـ(الفيض الكاشاني)(ت 1-91 هـ).

Y

$$
\text { علي(عليه السلام) - إصفهان - الطبعة الأولى، } 7 \text { - } 1 \text { هـ. }
$$


العاملي(ت •90 هـ).
ץ17 - البلد الأمين تصححيح: الشيخ حسين الأُعلمي، الطبعة الأولى، مؤسسـة





البغدادي، الملقب بالشيخ المفيد(ت باع هـ).
ألا - الاختصـاص:، تصـحتح وتعليـق: علـي أكـبر النغــاري، منشـورات:
 العالمي لأنفية الشيخ المفيد.
آ17- الارشـاد، الطبعـة الثالثـة: منشورات مؤسسـة الأعلمي للمطبوعـات -

17V- الأمـلـي، تحقيق: الحسـين أستاذ ولـي + علي أكبر الغفـاري، جماعـة

171- المجمل والنصرة لسيد العترة في حرب البصرة، تحقيق: السـيد علي مير
 (HVI هـ ش، نشر وتصوير: المؤتر العالمي لألفية الشيخ المفيد.
 179- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: علي حمهد معوض وعـادل احمد عبد الموجود، طץ، دار الكتب العلمية(بيروت - YYY).

*     - المسعودي: أبو الحسـن علـي بـن الحسـين بـن علي الهـلـي المسـعودي(ت
( (A) Y $₹ 7$
-IV.
مطبعة السعادة.
IV
أنصاريان - قم المقلسة - IEIV هـ / 1997 م.

توهـ
-IVY لسان العرب، طا، دار إحباء التراث،(بيروت: \&،01هـ).



بيروت، طץ، بّ



-IV0 روضة المتقين، تحقيق: السيل حسـين الموسـوي الكرمـاني + الشـيخ علي




الماماقاني، (بيروت: مؤسسة إحياء التراث، بr
*- المامقاني(العلامة الميرزا عحمد تقي الملقب بحجة الاسلام(MIYاهـ)
 مؤسسة احـياء الكــب الاسـالامية، ا- Yـ الاعلمـي للمطبوعـات - بـيروت الطبعـة الاولى YMr
(الموسوي، اللميد هبة الله بن ابي محهد الحسن الموسوي.


موسسة دائرة المعارف الاسلامية، الطبعة الاولى سنة IEIV هـ


بقم المقدسة - باگ.

"
*- بجهول.
(1N1 بـجمع الأخبـار، سلسـلة الـتراث العلـوي، ج^، بجموعـة الأحاديـث العلويـة، تكقيق وتقـديم، أبي موسى والشــيخ موسـى، دأر لأجـل المعرفـة، ديـار

عقل- لبنان، ط الأولى.
هو المِبانجي، علي الاحمدي.
 الطبعة الرابعة(اڭY|هـ) مطبعة دار الحـديث قم.

ץ

 -I^を

المشرفة.

 *- *- نيميه، د. آلان(معاصر).
1^7- العلوييون(مترجم عن الفرنسية) راجعـه: احمـد علي رجـب، مؤسسـة
البلاغ، بيروت - لبنان، الطبعة الاولى، سنة 199^ م

ا - اNV



الناشر: اححمد المعقتي مشهد.



الطبعة الثانية، نشر اللهادي - فم المقدسة - اE17 هـ. *- هاينس هالم، (معاصر ). -190- الغنوصـية في الإســلام، منشـورات الجمــل، ترجمـة: رايتـد البـاش،


 الطبعة الثانتة، دار الكتب الاسلامية - طهر ان.

> المصادر الاجنبية

197\％Beirut Minora sopera in Nusayrie ،Bibliographie Massignon 6L．

Asiatique Societe la de qresident au Lettre ،Catafgo－des on Religi et Histoire＂Dussaudorr－oro ،pp．IAV7 ،A．J vlll．T d cune
 1979p．U．F paris MINORA ،operA in＂Nusayrie Bibligraphie ، ‘789．
．p ،Teheran ． 197 r ،Literature lsmaili lvanow svanow ،Ismaili


Buch．Das HaIm．Mry p Y 600 （1911）Band ．IsIam Der in Schatten ، der
．19V ）Oct 600 Y（lslam ،Der in Schatten ،．der Buch Das Halm H－pYYI，YYz．

Urspruge die und Gulat der Tradition＿Mufaddal die））Schatten der Buch（（Das ،．pYYI．19VA）Oct YY－o0（Band lslam Der ،in Nusairiertums des．

Umar Mufaddal ibn－al attribue al Azillat Haft wa－－al Kitab ． Marchand Denis pp）：ii（1971）Anneer₹ eme lBLA sin Sadiq－as Far Ja ،l ‘lmam de disciple fí ${ }^{\mathrm{Ja}-}$ ،al．

Beirut Minora sopera in Nusayrie ،Bibliographie Massignon 6 L．ไミ）－7ミY．pp．

## النهارس




$$
1 \varepsilon \Lambda
$$ في العباس بن امير المؤمنين صلوات الله عليه

$18 \wedge$ كتاب الظههور والرجعة الري الما النص على الإمام المهدي عليه اللسلام
189 وقوع الغيتين وحيرة الشيعة .
lor آخر الزممان وعلامات ظهوره
100
100
17. بدء ظهوره عليه السلام وما يمري بعد ذلك احوال اصححابه ومن يكر معه .
رجعة الامام الحسبين علبه السلام
וr. حديث المفضل في الرجحة.
Y. كتاب الايمان والكفر
YY. شروط الايمان

MY
المعرقة شرط الايمان.

YYM اصل خلق المؤمن
YYO
علة تسمية المؤمن
YY ..... اللردة الاولى
YY7 البلاء ملازم الايمان علامات الايمان.
YYV
rr.
ما كيرج من الايمان
rur ندرة الايكان
YYE ..... باب نادر
Yro كتاب صفات الشيعة
ryo من صفات الشيعة
Yヶ7 ليس من الشيعة.
rrv مكارم أخلاق الشيعة
Yr^اخذ الميشاق على الشيعة


Y£ عوذة للصداو ع
Yミ عوذة لوجع المثاتة．．．
Y६O الالستشفاء بطبّن قبر الحسين عليه السلام ．
Y\＆O النظرة والعين والبطن
Yรา عامة أوجاع الجمسد
Yミ7 عوذة للولادة ．
لعلاج الربو
آثار أكل الغدد ．

عوذه
Y\＆9 علاج الوسوسة
Y६я．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

| － |
| :---: |

YO1 للفرس عند وضعها．
Yol تقليم اللظفر．

yor
الفصد والكحل
yor قوام بدن الانسان.
Yos ..... الصراط
Yos ..... الروح
Yoo ..... تعدد العوالم
Y00 ..... الجن
YO7 من خواص الحيوانrovكتاب توحيد المفضل
yov كلام ابن أبي العوجاء مع صاحجه
ros محاورة المفضل مع ابن أبي العوجاء الماء
YOA سبب إملاء الكتاب على المفضل
yo9 ..... المُجلس الأول
Yo9 جهل الشُكالك بأسباب الخلقة ومعانيها
Y7. تهيئة العالم وتأليف أجزانئه
Y7) خلق الإنسان وتدبير المجنين في الرحم
หา كيفية ولادة الجلنين وغذائه وطلوع أسنانه وبلوغه حال من لا ينبت في وجهه الشُعر وعلة ذلكYาحال المولود لو ولد فهما عاقلا وتعليل ذلك و منفعة الأطفال في البكاء.
Yาร آلات الملمهاع وهيئها
Y7o أعضاء البدن وفوائد كل هنهازعم الطبيعيين وجوابه
Y7o عملية الهضم وتكون الدم وجريانه في الشُرايين والأوردة . أول نشوء الأبدان تصوير الجندن في الرحم................................................. اختصاص الإنسان بالانتصاب والبلوس دون البهائم الحواس الخمس وأعمالها وما في ذلك من الأسرار
YTV تقدير الحواس بعضها يلقى بعضاً
r.rالتدبير والمصلحة في الفصول الأربعة من السنة$r \times \varepsilon$ معرفة الأزمنة والفصول الأربعة ضوء اللقهر وما فيه من المنافع . 0 .........................................................
roo النجووم واختلاف هسيرها.
H.7
فوائد بعض النّجوم
rav الشمهس والقتمر والنجوم والبروج تدل على الخالق$r \cdot \wedge$مقادير الليل والنهار
raq الحر والبرد وفوائدهما
H هيئة الأرض
HI الصحو والمطر وتعاقبهها على اللـالم
H7أنواع المعادن واستفادة الإنسان منهاHIVالنبات وما فيه من ضروب المآرب
miv ..... الريع في النبات وسببه
M19 العجم والنوى واللعلة في خلقهry.موت الشججر وتجلد حياته
ry. خلق الرمانة وأثر العمد فيه
HY حمل اليقطين وما فيه من التدبير والحكمة
MYI في النخل وخلقة الجلذع والخنشب وفوائد ذلك
ryy العقاقير واختصاص كل منها
Mrالجُلس الرابع
ru. اسم هذا العالم بلسان اليونانبة
ru. عمي ماني عن دلائل الحكمة وادعاؤه علم الأسرار
rry أصحاب الطبائع ومناقشة أقوالهمרץتفسير القران برواية المفضلרץفضل القرآن وقراءته
7 ..... الاستشفاء باللقران

| HrV | جهع القران |
| :---: | :---: |
| サと1． | سورة اللبقرة ．． |
| rot | سورة الل عهران． |
| サ71． | سورة النساء．．． |
| HVE | سورة المائدة ．． |
| YV7 | سورة الانعام ． |
| サへع | سورة الاعراف |
| 「ヘ7 | سورة يونس |
| r $\wedge$ A | سورة هود ． |
| 48． | سورة يوسف |
| HaV | سورة اللرعد |
| H94 | سورة الحهِ |
| E－r | سورة الانر |
| 2＊ | سورة اللك |
| $\varepsilon+\varepsilon$ | سورة طه．．．． |
| $\varepsilon+\varepsilon$ | سورة الانبياء． |
| E．0 | سورة الحـج．． |
| 2＋7 | سورة اللفرقن ． |
| E＋7 | سورة اللدعرا |
| $\varepsilon * 1$ | سورة النه |
| $\underline{2}+1$ | سورة القصح |
|  | سورة اللعكبوت |
| E） | سورة الاحزاب |
| Ell | سورة يس．．． |
| ElY | سورة الصافلا．． |
| EH | سورة الزمر ．．．．． |


|  |  |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |


| ¢ |  |
| :---: | :---: |
| تلقِّن الميت وتكفينه وغسله. |  |
|  | يا السوا |
| كتابِ الصو |  |
| ت¢ヶ........................................................... |  |
| فضل الصضلاة |  |
| فضل الصلاة في هسجل الصولاة |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| في الاذان والاقامة |  |
| £0Y.................................................................. |  |
|  |  |
| الصو |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| صصلاة لبالي شهر رمضان وكيفيتها |  |
| ص0^........................................... |  |
| صلاة فاطمة عليها اللاهلم |  |
| ص7ヶ............................................................. |  |
|  |  |
| صالاة فضاء اللدين ودفع الهم والغّم............................................... |  |
| كا ¢ ¢ ....................................................... |  |
| ๕7V ............................................................ |  |
|  |  |

โ71 فضل الصدقة
โ7ィ حرمة التصدق على الل عحمد عليهم السلام ．
โ79 وجوب الخمس وتعين مستحقيه．EVYكاب الصيام
EVY وجوب اللصوم وفضله
EVY صوم شعبان ووصله بشُهر رمضانโทาالرخصة في الافططار
EV7 اللـعاء في شهر رمضان
EVV صبام يوم النديركتاب المج
ミへ． من آداب السفر
そへ・ من احكام الاحرام
\｛ 11 ..... هتعة الحُج
\｛ヘ1 بعض المناسك
\＆AYكفارة اكل الحِرم للصيد
\＆ヘ7 ..... كاب المزار
\＆入า من آداب الزيارة
\｛ヘา فضل زيارة أمير المؤمنين وتعيين قبره عليه السلام
を9．ما يقول الزايُر عند قبر أمير المؤمنين عليه اللسلام（9）في فضل زيارة الخسين عليه السلام
\＆4 ..... ما يقول الزائر عند قبر الحسسِن علبه اللسلامを4Vكتاب التجارة
โ99 كتاب المعايش والسكنى§49في الرواحل
$0 \cdot$.

OYA جملة من مكارم الاخخلاقor.الزهد في الدنيا
orv ..... إطعام المؤمنين
orv ايذاء ألمؤمنين
ora ..... مواعظ متفرقة
$0 \& 1$ ..... كتاب اللدعاء
$0 \& 1$ ..... أدب الدعاء
$0 \& 1$ ..... دعاء قبل النوم
oir دعاء بعد صلاة جعفر
ORY من أدعية الإمام الصادف علبه اللسلام
ORTدعاء جامع
$0 \leq \varepsilon$ دعاء اللسمات
$0<9$ خلاصة البحث
$7 \times 9$الفهارس

